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This is the first special issue of al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah 
Studies. We have reached the half decade milestone, and this year the journal is 
being managed by a new line up of both the editorial and advisory board members, 
as announced in the previous issue. This special issue is dedicated for selected 
papers which were presented at the Inaugural Jamalullail Chair for Prophetic 
Sunnah International Conference. The main theme of the conference was 
“Engagement with Obscure Quranic Verses and Ḥadīth Texts.” Due to the Covid-19 
pandemic, al-Burhān international editorial members are working online to 
ensure the publication of this special issue. In this edition, only six papers are 
published instead of the usual seven. Only one paper is in English. The rest are 
written in Arabic. However, notes and references are provided in English to 
comply with the new format of the journal. 
 The English article challenges the application of Bucaillist method in 
dealing with problematic ḥadīth by raising several issues surrounding the exploit 
of scientific commentary in solving what seems to be scientific errors observed in 
the ḥadīth texts. The article focuses on the suitability of al-sharḥ al-ʿilmī in 
explaining ḥadīths that belong to the subject of al-ṭibb al-nabawī (Prophetic 
medicine). 
 The second article addresses a methodological problem of choosing 
between taḥlīl (analysis) and taʾwīl (interpretation) in comprehending the meaning 
of Quranic texts. The author discusses some examples of deviation in applying 
taʾwīl from two main modes of exegesis: al-tafsīr bi’l-raʾyi (rational exegesis) and al-
tafsīr al-ishārī (allegorical exegesis). 
 To benefit from the experience of past scholars in dealing with 
problematic Quranic verses, the third article explores the methodology of Fakhr 
al-Dīn al-Rāzī (606AH/1209CE) in solving this problem through his works, 
particularly his renown exegetical oeuvre, Mafāṭīh al-Ghayb, also known as, al-Tafsīr 
al-Kabīr. Apart from explaining the wisdom behind the presence of problematic 
verses and its forms, the author has discovered nine strategies applied by al-Rāzī 
in addressing the prevailing issues. Suggestion has also been put forward to ensure 
the exposure of students to the science of dealing with problematic verses or 
better known by its Arabic term, ʿilm mushkil al-Qurʾān. 
Mushkil or problematic meaning is also found in the texts of ḥadīth. The 
fourth article attempts to outline the methodology of dealing with problematic 
ḥadīth texts. It traces the development of a specific science called taʾwīl mukhtalif 
al-ḥadīth. After a brief explanation of the history of ‘problematising’ the Divine 
commandment and revelation, the authors review some prominent works in the 
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Qutaybah, Muhskil al-Āthār of al-Ṭaḥāwī, Mushkil al-Ḥadīth wa Bayānuhu of Ibn Fūrak, 
and Kashf al-Mushkil min Aḥādīth al-Ṣaḥīḥayn of Ibn al-Jawzī,   
The fifth article dedicates its attention exclusively to the following ḥadīth: 
“No prayer is more burdensome upon the hypocrites than the Fajr and the ʿIshāʾ 
prayers and if only they knew its rewards, they would have attended them, even if 
by crawling. Certainly, I felt the urge to order the muʾadhdhin to call for prayer, 
order a man to lead the people (instead of me), take a flame of fire and head to 
burn down houses of those who had not left for the prayer yet.” Several issues such 
as the religious status of congregational prayer and the desire to burn down houses 
are discussed extensively with relevant scriptural proofs being evaluated.  
The last article in this issue alludes to the slight difference between mushkil 
(problematic) and mustashkal (problematised), particularly in ḥadīth. The authors 
stress the importance of verifying terms and tracing the chronology and reason 
for problematised religious texts. Other related terms such as al-khafī (hidden), al-
mujmal (unconditioned), al-mutashābih (misidentified due to similarity) are 
brought to the attention of the readers. The authors also highlighted main reasons 
for the ‘problematising’ of religious commandments and scriptures, amongst 
others the neglect of specific aspects such as the socio-historical background of 
the text and the negative impact of some exchanges between civilisations. The 
issue of mustashkal can be solved with more attention being given to the principles 
of ḥadīth criticism forwarded in the article. 
 
Khairil Husaini Bin Jamil 
Editor-in-Chief 
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Issues in Scientific Approach to Ḥadīth Commentary: 
A Critical Study of Selected Ḥadīths on Prophetic Medicine 
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ABSTRACT: This research studies the concept of scientific commentary (al-sharḥ al-ʿilmī), which 
recently gained considerable significance, especially in dealing with ḥadīths of al-Ṭibb al-Nabawī 
(Prophetic medicine) and understanding them. In the beginning, the study defines the concept of 
scientific commentary, shedding light on its history in terms of its emergence, context, scholars and 
their arguments. Later, the study identifies and discusses the following theoretical and practical 
issues of scientific commentary in selected ḥadīths of Prophetic medicine. The historical, descriptive, 
and analytical methods are utilised in the entire study. The finding of this study indicates that there 
have been numerous commentaries that adopt the scientific approach in dealing with the subject of 
Prophetic medicine. This has posed significant methodological issues that led to the non-traditional 
understanding of Prophetic ḥadīths. The issue requires further investigation to shed better light on 
this problem. 
Keywords & Phrases: Mushkil al-ḥadīth; ḥadīth commentary; al-sharḥ al-ʿilmī; scientific commentary; religion 
and science. 
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In recent years, much attention has been given to connecting the Qurʾān & ḥadīth 
with experimental sciences. This is observable in scholarly pursuits under the broad 
discipline of scientific miracles (al-iʿjaz al-ʿilmi). Many publications attempt to interpret the 
Qurʾān & ḥadīth in light of this. In addition, many international organisations and entities 
were established and are responsible for developing this approach. Huge amount of 
funding was given by governments and private sectors to universities and research centres 
for this purpose. Since there are many studies being conducted on the issues of Qurʾān & 
science, this study will attempt to understand the reason behind the emergence of 
scientific commentary on ḥadīth particularly to what is termed as Prophetic medicine, and 
to investigate the theoretical and practical issues involved. It is important to acknowledge 
that the interpreters’ works are open to mendacity and errors, and to explain the words of 
Prophet Mohammad PBUH is a challenging task for it involves the understanding of the 
meaning of revelation. Hence, it is crucial to learn the principles and approaches adopted 
by experts and scholars in understanding Prophetic ḥadīth.  
Methodologies 
The approaches adopted in this research are historical, descriptive, and analytical. 
The historical and descriptive approaches involve gathering available writings on the 
concept of Prophetic medicine (al- Ṭibb al-Nabawī), to understand its history in terms of its 
emergence, context, scholars, and their arguments. Next, the study proceeds with an 
analysis of theoretical and practical issues relevant to the scientific commentary, 
particularly in selected ḥadīths pertaining to Prophetic medicine (ḥadīth of al-Ṭibb al-
Nabawī). 
1. Al-Ṭibb al-Nabawī and al-Sharḥ al-ʿIlmī  
Al-Ṭibb al-Nabawī (Prophetic medicine) refers to ḥadīths on matters related to 
healing such as treatment, medicine, ruqyah (healing supplication), prevention, etc. 
However, the term “Prophetic medicine” was only introduced around the fourth 
Hijrī century as Abū Bakr Ibn al-Sunnī (364AH) authored the book al-Tibb fī al-Ḥadīth 
(Medicine in ḥadīth). He was followed by Abū Ubayd ibn al-Ḥasan al-Ḥarrānī (36AH) who 
authored al-Ṭibb al-Nabawī. Their works were emulated by later scholars such as Abū al-
Qāsim al-Naysābūrī (406AH) and others up to the eighth and ninth Hijrī century. This type 
of literature can be found among the works of al-Dhahabī (748AH), Ibn Qayyim al-
Jawziyyah (751AH), al-Sakhāwī (902AH), al-Suyūṭī (911AH) and others.1 
In recent developments, the practice of Prophetic medicine is widely applied in 
Muslim societies as it is initially considered as an alternative for modern medicine. 
However, it has come to the extent that the practice is considered as sacred and to practice 
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otherwise is considered a blasphemy since it means to doubt the words of the Prophet 
PBUH.2  
Due to lesser studies dedicated to relating ḥadīth with sciences compared to 
similar attempts in Quranic studies, there have been close to no debate on defining the 
concept of al-sharḥ al-ʿilmī (literally, the scientific commentary oh ḥadīth). However, it can 
be appreciated from the “scientific approach” in Quranic studies. In Quranic studies, the 
term al-tafsīr al-ʿilmī is defined as “attempts to reveal the connection between the cosmic 
verses of the Qurʾān and the discoveries of the experimental science, with the aim to depict 
the miracle of the Qurʾān, to prove its divine origin and its validity throughout time and 
space.”3 
Al-Sharḥ al-ʿIlmī then can be defined as “attempts to reveal the connection 
between the scientific ḥadīth and the discoveries of the experimental science, with the aim 
to depict the miracle of the ḥadīth, to prove its divine origin and its validity throughout 
time and space.” Scientific ḥadīth in the context of this study refers to aḥādīth related to 
Prophetic medicine (al-Ṭibb al-Nabawī). 
2. Muslim Scholars’ Approach in Dealing with Aḥadīth of Prophetic Medicine  
Throughout the discourse of Muslim scholarship about Prophetic medicine up to 
the present time, Muslim scholars were mainly divided into two groups. The first group 
considers Prophetic medicine as a sacred tradition and a revelation of Allah through His 
Prophet. The second group, on the other hand, views Prophetic medicine as the outcome 
of the Prophet Muhammad’s ijtihād as a normal human being. 
2.1 Prophetic Medicine as a Revelation from Allah 
There are several scholars who subscribe to the view that Prophetic medicine is a 
divine message from Allah revealed through Prophet Muhammad PBUH. For example, Ibn 
Qayyim al-Jawziyyah (d.751AH/1350CE) argued that medical advice and practices of the 
Prophet PBUH are considered as a branch of medicine which contain such wisdom that 
even the greatest physicians would humble themselves before it.4 He argued that Prophetic 
medicine is divine for it is based on revelation. This makes it superior over medical 
assumptions of specialised doctors which are merely based on experiments and 
experience.5   
This view was accepted by many Muslim medical authorities and historians such 
as al-Qifṭī (d. 645AH/1248CE) and Saʿīd al-Andalusī as well as religious scholars including 
 
2 Serdar Demirel and Saad Eldin Mansour, “View of A Theoretical Framework for al-Tib al-Nabawi 
(Prophetic Medicine) in Modern Times,” Revelation and Science 01, no. 02 (2011): 35, 
https://journals.iium.edu.my/revival/index.php/revival/article/view/29/19. 
3 Fahd al-Rūmī, Ittijāhāt Fī al-Tafsīr Fi al-Qarn al-Rābiʿ ʿ Ashar (Beirut: Muʾassash al-Risālah, 1986), 545. 
4 Muḥammad ibn Abū Bakr Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Ṭibb al-Nabawī, ed. ʿAbd al-
Ghāni ʿAbd al-Khāliq (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.). 1. 
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al-Ghazālī. In the introduction to his Tārīkh al-Ḥukamāʾ, al-Qifṭī suggested that the art of 
medicine was originally revealed to Prophet Idris.6 
2.2 Prophetic Medicine as the Ijtihād of Prophet Muhammad 
In general, several Muslim scholars have responded to the issue of the sacredness 
of Prophetic medicine by citing the ḥadīth: “You are more knowledgeable on matters of 
your world.” The text of the ḥadīth reads:  
َْْأنْ َْأَنٍس،َْعنْ  مٍَْْمرْ  ْالن بِي  ُحونَْْبَِقو  َعُلواَْل ْْ»َلوْ َْفَقاَلْ:ُْيَلقِّ َْفَمرْ ْيًصاِشَْْفَخَرَجَْْقاَلْْ.َلَصُلَح«َْتف 
«ْ»َماَْفَقاَل:ِِْبِمْ  ُكم 
لِ تُمْ أ»ََْقاَل:َْوَكَذا«،َْكَذاْ»ُقل َتَْْقاُلوا:ْلِنَخ  َلمُْْن  رَِْْأع  «ْبَِأم  يَاُكم   ْ.ُدن 
Anas reported that the Messenger of Allah PBUH happened to pass by 
people who had been busy in grafting the trees. Thereupon he said: “If 
you were not to do it, it might be good for you”. (So, they abandoned 
this practice) and there was a decline in the yield. He (the Holy Prophet) 
happened to pass by them again (and said): “What has gone wrong with 
your trees?” They said: “You said so and so.” Thereupon he said: “You 
have better knowledge (of a technical skill) in the affairs of the world.”7 
According to these scholars, we need to understand some problematic aḥādīth by 
bearing in mind the nature of Prophet Muhammad as a human being and that his opinion 
could be wrong in worldly matters as illustrated in the ḥadīth above. 
This can be appreciated as well from the chapter heading in Ṣaḥīḥ Muslim. The 
chapter that includes the above ḥadīth is titled “The obligation to follow the words of the 
Prophet except those he uttered concerning worldly affairs.” In other words, it supports 
the view that Prophet Muhammad did perform certain ijtihād and he could be right or 
wrong in areas other than metaphysics or the unseen. Consequently, if a certain 
commandment is based on revelation, then the people must accept it even it is pertaining 
to daily lives and routines. This is the lesson derived from the above narration where 
Prophet Muhammad rectified the companions’ stance towards his advice about date 
pollination. The advice eventually led to the failure to produce good dates, due to which 
the Prophet advised them not to follow his opinion on worldly affairs, which are based on 
customs and human experiences.8  
This is also the opinion of several prominent Muslim scholars such as al-Imām al-
Sarakhsī. According to him, there are actions of the Prophet that are not meant to be 
 
6 Osman Bakar, Tawhid and Science (Kuala Lumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 
1991).108. 
7 Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, Saḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqi (Cairo: Dār Iḥyāʾ 
al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.), 4:1836.  
8 Serdar Demirel, “An Analytical Study of The Prophet’s Hadith: You Are More Knowledgeable of The 
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followed and are sometimes called zallat (slip-up) which must not be imitated. 9  For 
example, actions that occur during sleeping or in the state of unconsciousness should not 
be imitated due to the reason that the real message cannot be grasped in these situations. 
This opinion is also supported by Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī. According to him, the 
words of the Prophet that were based on doubt or uncertainty are similar in status to 
people’s opinion and uncertainty. However, when it comes to his statements concerning 
God, there is no way to consider it as being derived from doubt or uncertainty. For example, 
Prophet Muhammad intended to prohibit intercourse with breastfeeding woman or 
breastfeeding during pregnancy to avoid causing harm to the breastfed baby. However, he 
did not act on his intention after he observed no harmful consequence to the Romans and 
Persians who practised it.10 This incident clearly shows that the earlier intention resulted 
from Prophet Muhammad’s opinion based on the beliefs or experiences of the Arabs, and 
it was not derived from revelation.  
2.3 Harmonising the Conflicting Opinions 
To over generalise all the opinions of Prophet Muhammad on worldly affairs as 
merely his personal opinions which are not meant to be applied by Muslims is not an 
agreed stance. It may lead to many misunderstandings in the application of the Sunnah. 
The above ḥadīth should not be understood out of its context.  
In his attempt to find the middle ground, Shāh Waliyyullah al-Dihlawī has made a 
significant contribution in this matter. His systematic scheme for understanding ḥadīth 
was lauded by al-Qaraḍāwī  who considers al-Dihlawī as the first person who managed to 
articulate this issue in the most clear and comprehensive way.11 According to al-Dihlawī, 
there are two groups of ḥadīth which are: 
a. The Prophet’s utterances in terms of propagating the message of Allah (al-risālah). 
b. His utterances in relation to whatever which does not belong to the subject of 
propagating the message of Allah (i.e., his opinion as a normal human being). 
The first group comprises of matters related to al-risālah (the message) that is 
meant for the propagation of the message of Allah, conveyed through Prophet Muhammad. 
They include: 
a. Knowledge about the Hereafter and miracles of  the universe. 
b. The divine laws and the acts of worship (ʿibādah). 
c. Practical wisdom, good character, and their opposites. 
 
9 Muḥammad ibn Aḥmad Abū Bakr al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī (Hyderabad: Lujnah Iḥyāʾ al-Maʿārif al-
ʿUthmāniyyah, 1993). 
10 Demirel, “An Analytical Study of The Prophet’s Hadith: You Are More Knowledgeable of The Matters 
of Your World.” 221. 
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The second group includes aḥādīth that are not meant for propagating the 
message of Allah. They were merely based on the Prophet’s personal opinion. Concerning 
this, Prophet Muhammad once said: 
َمْ ءَْأمرتُكمْإِذاْبرشَْأناْ»إِن  ََش 
ءَْأمرتُكمَْوإِذاْبِهَِْْفُخُذواْدينُكمْ ْمنْبِ ََش 
َمَْْرأ يِي،ْمنْبِ  «.برشَْأناَْفإِن 
“I am only a man, and when I order you with something regarding your religion, 
accept it, and if I order you with something according to my own opinion, then I am only a 
human being.”12 
This ḥadīth supports the previous ḥadīth where Prophet Muhammad suggested the 
Ansar to change the way they pollinate the palm trees that eventually made things worse. 
A version of that ḥadīth has an addition in which Prophet Muhammad said: 
َمْْ»فإين ،ْتؤاخذوينَْوَلْْظنا،َْظنَن تْإِن  نوَْْبِالظ نِّ
ْْبِِه،َْفُخُذواَْشي ئا،ْاهللَْعنْحدثتكمْإِذاَْلكِ ْْلَْفإِينِّ
 ْ.ْ«اهللْعىلْأكذب
“I only made a conjecture, so don’t blame me for that opinion, but if I tell you 
something about Allah, then accept (it) for I never lie about God”.13  
According to al-Dihlawī, it can be accepted that the second category of the aḥadīth 
include medicine, his experience from his routine as a human being and all that are not 
religious practices, where in these areas Prophet Muhammad gave his opinion like any 
other normal human being.14 
This opinion is supported by al-Qāḍī ʿIyāḍ. According to him, it is possible for the 
Prophet to give personal opinion in worldly affairs which are not related to the religion or 
faith. These affairs are based on experience and customs which are known to everyone who 
practice them.15 
The above ḥadīths and the statements of these prominent scholars clearly indicate 
that there are times when Prophet Muhammad only spoke in his capacity as a human 
being. To expect him to convey the message of Allah in every single action and word is an 
act that can lead to misunderstanding.  
Consequently, this view can be applied in the topic of Prophetic medicine where 
some suggestions and treatments mentioned in the ḥadīth are contested by modern 
medical sciences.  
 
12 Muslim, Saḥīḥ Muslim. 1: 400.  
13 Muslim. 4: 1835. 
14 Syāh Waliyullah al-Dihlawī, Ḥujjat Allah al-Bālighah (Beirut: Dār al-Jīl, 2005). 
15  Abdullah Bin Ibrahīm al-ʿĀlawi al-Shanqīti, Nasyr al-Bunūd ʿala Marāqi al-Suʿūd (al-Maghrib: 
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3. Practical Examples of Contested Prophetic Medicine and the Correct 
Understanding 
In this subtopic, the examples of contested treatments will be discussed and 
different approaches to the understanding of these aḥadīth will be consulted. 
3.1 Health Treatment by Camel Urine 
There are two ḥadīths prescribing camel urine as a treatment. The first is the 
ḥadīth narrated by Anas ibn Mālik: 
ْبلقاحْ،ْ،ْالنبيْ»فأمرهْمْاملدينةْفاجتوواْعرينة،ْأوْعكلْمنْأناسْقدمْقال:ْمالك،ْبنْأنسْعن
ْ.«وألباهناْأبواهلاْمنْيرشبواْوأن
From Anas RA: that some people of the tribe of ʿUkl or ʿUraynah came to the 
Messenger of Allah, and they found the climate of Madinah uncongenial. The Messenger of 
Allah commanded them to the milch she-camels and commanded them to drink their urine 
and their milk.16 
بِلَِْْأب َوالِِْْفْْ»إِنْ ْ:ْاهللْرسولْقالْقال:ْعباس،ْابنْعن ِ بَاهِنَاْاْل  ِرَبةِِْْشَفاءًَْْوَأل   .«ُبُطوهُنُمْ ْلِلذ 
From Ibn ʿ Abbās RA that the Messenger of Allah said, “Indeed, in their camel urine 
and milk, a cure for the disease in their stomachs.”17 
In his scientific commentary, ʿ Abd al-Dāʾim al-Kaḥīl mentioned some research that 
support the scientific miracles of both ḥadīths. However, he did not discuss their fiqh 
perspective, i.e., the regulation concerning drinking camel urine.18 Camel urine can be 
consumed according to the Ḥanbalī and Mālikī legal schools (madhhab). In contrast, it 
should not be consumed according to the Shāfiʿī and Ḥanafī madhhab. Nevertheless, camel 
urine possesses various anti-platelic, anti-bacterial, and anti-cancer properties tested 
within vitro and in vivo. However, no studies have been conducted on people consuming   
camel urine on a daily basis.19 
Therefore, according to some ʿulamā ͗, there are several emergency conditions 
(ḍarūrāt) that may allow for the consumption of camel urine:  
 
16 Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001), 1:56; Muslim, 
Saḥīḥ Muslim, 3:1297. 1: 56 ; Muhammad Bin Hajjaj. 3: 1297. 
17 Aḥmad ibn Muḥammad Abū Abd Allāh Ibn Ḥanbal, al-Musnad, ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ (Beirut: 
Muʾassasah al-Risālah, 2001), 4:416. 
18 al-Kaḥīl ʿAbd al-Dāʿim, “ʿAshr Haqāʾiq ʿIlmiyyah Min al-Sunnah al-Nabawiyyah,” Mawsūʿat al-Kaḥīl li 
al-Iʿjāz fī al-Qurʾān wa al-Sunnah, n.d., https://kaheel7.net/?p=10901. 
19 Wachidah Nur Latifah et al., “Camel Urine for Health in Islam and Science Perspective,” Kaunia: 
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1) There are no other medicines of ḥalāl ingredients or no effective alternatives to 
cure the disease. The relaxation provided in regulation is for the sake of 
eliminating the pain experienced by the body.  
2) The determination of the emergency condition for consuming camel urine and 
the percentage of recovery must be done by a Muslim doctor who is an expert in 
medicial sciences. The intake of camel urine should not be at will without a 
doctor’s supervision and the patient must abide by his instruction. 
3) The need to undergo a treatment derived from unclean sources must correspond 
to the need to eliminate emergencies only.20 
On another note, the World Health Organization (WHO) has issued a prohibition 
for consuming camel urine due to its potential to become an intermediary for the spread 
of MERS disease (Middle East Respiratory Syndrome). 21  However, according to some 
researchers, camel urine is unlikely to become a  medium for virus transmission to humans 
since dromedaries’ experimental infections with MERS‐CoV did not reveal evidence of 
viremia or evidence of the virus in the urine.22  
In conclusion, the consumption of camel urine for medical treatment must follow 
the instructions of a doctor who knows the camel’s condition in detail so that it may not 
cause the transmission of a virus. The instructions given in the two ḥadīths above came 
from the Prophet and they are related to worldly matters and not religious matters. In 
worldly matters, the Prophet has left it to a person’s condition and situation, as he said: 
“You have better knowledge (of a technical skill) in worldly affairs.”23 
3.2 Turning Off the Lights While Sleeping 
ʿAbd al-Dāʾim al-Kaḥīl stated that a recent scientific study confirms that keeping 
lamps on while sleeping affects the human brain’s vital processes and causes disturbances 
that could lead to the problem of obesity. 24 Therefore, scientists have advised people to 
turn off lights at night to maintain the body and brain’s integrity. According to him, this is 
 
20 Nurul Aiman Mat Abdullah and Mohd Izhar Ariff Mohd Hashim, “Rawatan Menggunakan Air Kencing 
Unta Menurut Perspektif Islam Dan Sains ( Health Treatment of Camel Urine Based on Islamic and 
Science Perspective ),” Fikiran Masyarakat, vol. 6, December 2018. 
21 “Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV),” World Health Organization, 2019, 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-
(mers-cov). 
22 M. G. Hemida et al., “Dromedary Camels and the Transmission of Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV),” Transboundary and Emerging Diseases (Blackwell Publishing Ltd, April 2017), 
https://doi.org/10.1111/tbed.12401. 344–353. 
23 Muslim, Saḥīḥ Muslim. 4: 1836. 
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a proof of a scientific miracle discovered in the sayings of Prophet Muhammad: When you 
go to sleep, extinguish the lamp.25 
This claim is further supported by a research that suggests that room light can 
exert strong melatonin suppression and shorten the body’s internal representation of 
night-time duration. Therefore, chronic exposure to electric lights at night interferes with 
melatonin signalling and affect sleep, thermoregulation, blood pressure, and glucose 
homeostasis.26 
Nonetheless, the previous ḥadīth has been understood out of the context in order 
to relate it with the medical benefits associated with turning off electric lamps. In the time 
of the Prophet PBUH, the lamps were of fire and oil. Thus, it is understandable that if the 
lights are still on, there is a possibility that the mat will burn for animals such as rats may 
violate it and cause a fire. This can be understood from another ḥadīth which does not 
mention any health purpose as an excuse for turning off the lights while sleeping: 
َْْقاَل:َْعب اٍس،ْاب نَِْْعنِْ َْْفأ َرةْ َْجاَءت  رْ َْفَأَخَذت  َفتِيَلةَََْْتُ ْْال  َقت َهاِِْبَاَْفَجاَءت  ََْْفَأل  َْْبي  ْْاهللَْرُسولَِْْيَدي 
َرةَِْْْعىَلْ ُم  يْْاْل 
تِ َْْْعَلي َهاَْْقاِعًداَْْكانَْْْال  َرَقت  ِضعِِْْْمث َلِْْْمن َهاَْْفَأح  َهمَِْْْمو  ر  تُمْ ْْ»إَِذاَْْفَقاَل:ْْالدِّ َْفَأط ِفئُوْاْْنِم 
، َجُكم  ي َطانََْْفإِنْ ُُْسُ ْْالش  ِرَقُكمْ َْهَذاَْعىَلَْْهِذهِِْْمث َلَْْيُدل   ْ.«َفتُح 
Ibn ʿAbbās said: “A mouse came dragging a wick and dropped it before the 
Messenger of Allah on the mat on which he was sitting that burned a hole in it about the 
size of dirham.” The Prophet PBUH said: “When you go to sleep, extinguish your lamps, for 
the devil guides a creature like this to do this and sets you on fire”.27 
In the Prophet’s time, the lamp was from fire and oil. If the lamp is still on, there 





Jābir reported the Messenger of Allah as saying: “Cover vessels, waterskins, close 
the doors and extinguish the lamps, for the Satan does not loosen the waterskin, does not 
open the door and does not uncover the vessels. And if one amongst you fails to find 
 
25 Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sajistānī Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, ed. Shuʿaib al-Arnaʾūt 
(Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009). 7: 528. 
26 Joshua J. Gooley et al., “Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and 
Shortens Melatonin Duration in Humans,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96, no. 3 
(March 2011): E463, https://doi.org/10.1210/jc.2010-2098. E463–E472. 
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(something) to cover it well, he should cover it by placing a piece of wood across it and say 
Allah’s name. The mouse may set the house on fire over its inhabitants.”28 
3.3 Cupping in the Middle of the Month 
In one of his works, Ibn Sīnā (1032CE) argued that the proper time for using 
cupping-glasses (ḥijāmah) is in the middle of the month: 
“Some authorities advise against applying cupping-glasses at the beginning of the 
lunar month, because the humours are then not yet on the move or in a state of 
agitation; also, against applying them at the end of the (lunar) month, because at 
that period (of the cycle) the humours are less plentiful. The proper time 
(according to them) is the middle of the month (when the humours are in a state 
of agitation) when the moonlight is increasing (when the humours are on the 
increase also). During that period the brain is increasing in size within the skull, 
and the river-water is rising in tidal rivers.” 
Although he did not mention who the authorities above are, Ibn Sīnā has provided 
some ḥadīths that suggest the practice of cupping on the 17th, 19th, 21st day of every Hijrī 
month. The ḥadīths mentioned include: 
تََجمََْْمنْ » َة،ْلَِسب عَْْاح  َ عََْْعرش  س 
َةْ،َْوتِ َ َدىَْعرش  ح 
يَن،َْوإِ ِ ِْْمنْ ِْشَفاءًَْْكانََْْوِعرش   ْ«َداءٍُْْكلِّ
It means: “If anyone has himself cupped on the 17th, 19th, and 21st, it will be a 
remedy for every disease.”29  
ِِْْفْْحَي تَِجمُْْْاهللَِْرُسوُلَْْكانََْْقاَل:َْأَنسٍَْْعنْ  َدَعي  ةَْْلَِسب عَْْحَي تَِجمَُْْوَكانََْْوالَكاِهِل،ْاألَخ  َ عََْْعرش  س 
َْوتِ
ةَْ َ َدىَْعرش  ح 
ينََْْوإِ ِ  .َوِعرش 
Anas narrated: “The Prophet PBUH would get cupped in his jugular veins and his 
upper back. And he would get cupped on the seventeenth (of the month), (or) the 
nineteenth, and (or) the twenty-first.”30 
Unfortunately, both ḥadīth are not authentic ḥadīths. Hence, they cannot be a 
strong justification for cupping in the middle of the month. However, if we consider Ibn 
Sīnā’s arguments as a form of scientific commentary, there is still no clear and logical 
connection between cupping and the state of agitation of humour senses. Furthermore, 
there is no explanation on the connection between the increase of moonlight and the state 
of agitation of humours, between cupping and the increase on moonlight, and all reasons 
in his argument above.   
 
28 Muslim, Saḥīḥ Muslim. 3: 1594. 
29 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd. 6: 11. 
30 Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, ed. Bashar Awwad Maʿruf (Beirut: Dar al-
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Some research indicates that wet cupping therapy in the second half of the month 
is more effective in treating migraines than the first half of the month. 31  To perform 
cupping while considering the lunar phases has a positive effect on reducing blood 
pressure. It was reported that clients who cupped on the 15th (second half of the Hijrī 
month) experienced a significant drop in blood pressure.32 However, this research did not 
point out specific days in a month and did not claim that cupping will treat every disease. 
Conclusion  
The research concluded that the term al-Ṭibb al-Nabawī (Prophetic medicine) is 
related to ḥadīths on matters pertaining to healthcare such as treatment, medicine, ruqyah 
(healing supplication), prevention, etc. However, the term “Prophetic medicine” was only 
introduced during the boundaries of the fourth century. There are two main approaches 
of Muslim scholars in understanding aḥadīth pertaining to Prophetic medicine. The first 
considers Prophetic medicine as a sacred order and revealed by Allah through his Prophet. 
The second views Prophetic medicine as his ijtihād as a human being. It is necessary to 
review the previous commentaries on aḥadīth of Prophetic medicine. Muslim societies 
should pay equal attention to science and revelation, i.e., the Qurʾān and Sunnah. They 
should not distort the real meaning of aḥadīth or explain them out of the context, for the 
sake of scientific and contemporary outlooks. This will rather tarnish the image of Islam 
due to spread of misconceptions. 
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 حتليلية  وصفية  دراسة  : التأويل  وخطأ  التحليل  صحة  بي  القرآن  النص 
Between Valid Analysis and Wrong Interpretation:  
A Descriptive Analytical Study of Approaches to Qurʾanic Text 
Mohd Syauqi Bin Arshad *  .أرشد  بن  شوقي  حممد  د 
 عل   استُشكل  ما   لبيان  الوحيد  السبيل    النبي  وكان  عباده،  من  اهلل  مراد  لبيان  جاء  مقدس،  ربان   نص  القرآن  النص  امللخص: 
 مراد فهم  إىل والطريق عرًسا، أصبح األمر أن بيد وقتئٍذ. املسلمون يمتلكه أصيل  لغوي  رصيد ثم  ومعانيه، ألفاظه فهم  يف املسلمي
ا القرآن جعل اهلل أن من الرغم  عل ُمعبَّدةٍ  غري أصبحت  القرآن ً  ثم  جهة، من  النبي وفاة اإلعسار هذا يف  والسبب للذكر. ميرسَّ
 واتسعت  اللغة  فيهام  تغريت  الزمان  من  قرني  قارب  الذي  التدوين  عرص  وبداية  القرآن  نزول  وقت  بي  الشاسع  الزمني  البون
 وما  اللغوي بي تنوعت القرآن عنىملا لبيان كثرية تفاسري خرجت هذا ظل ويف  املتمكنة. الفصحى  عن قليل غري وبعدت مدلوالتـها 
 مما  ديني أو سيايس ذهبمل تعصب من شابه وما والتأوييل معنى من عليه يرتتب وما  اإلعراب يف  النحاة بي اختالفات من عنه تفرع
 صحة   بي  القرآن  النص"بـ  املوسوم  البحث  هذا  كان  وهلذا؛  العلم.  أهل  من   وكثري  العامة  عل  داللته  وخفاء  القرآن  عنىملبا   أرض
 التفاسري  لبعض وسأتعرض الصحيح، العلمي نهجملا حسب  إياها  متناواًل  اإلشكالية هذه بيان فيه أحاول "التأويل خطأو اخلليل
 ذلك.  يف  منهًجا  التأويل اختذت التي واألخرى عنى،ملا لبيان اللغة عل اعتمدت التي
 . اإلشاري التفسري بالرأي، التفسري القرآنية؛  الدراسات  القرآن؛ مشكل التأويل؛ ؛ التفسري املفتاحية:  الكلامت 
ABSTRACT: The Qurʾanic text is a sacred divine text which explains the will of God, and Prophet 
Muḥammad was the one who addressed any problems faced by the Muslims in understanding the 
text, in addition to the language competencies possessed by the Muslims of his time. However, 
complexities emerged post-Prophetic era even though God has made the Qurʾān easy for 
remembrance. The reason for this is the demise of the Prophet on the one hand, and the vast 
temporal gap between the time of the revelation and the beginning of codification, which took nearly 
two centuries, and during which the language underwent some changes and meaning of words was 
expanded. Due to this, many interpretations emerged due to linguistic and hermeneutical 
differences. Hence, this research aims to clarify this problem by addressing both linguistic and 
hermeneutical approaches in tafsīr. 
Keywords & phrases: Tafsīr; taʾwīl; mushkil al-Qurʾān; Quranic studies; speculative tafsīr; allegorical tafsīr. 
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 هذا  يف الختالف وقوع وهو أل به القرار من مفر ل  ما عل  ليقف التفسري وكتب  التفسري علم يف الناظر إن
 التفسري   كتب  عل  الطالع  عديم  أو  مكابر  إل   ينكرها  ل   حقيقة  اهلل  كتاب  تفسري  يف  الختالف  وقوع  إن  إذ  التفسري،
 تفاسريهم،   يف  ترسموها  التي  نهجيةملا  القواعد  بوضع  األمة  هذه  تاريخ  مراحل  عرب  فرسونملا  اهتم  ولقد فرسين.ملوا
 وطرقها. ناهجملا هذه أسس عن القناع الباحثون وكشف
 مراحل:  بأربعة التفسريية ركةحلا ومرت
 واستمرت  النبي عهد يف بدايتها وكان وتأسس، التفسري، فيها نشأ التي رحلةملا وهي التأسيس: مرحلة .1
 والفضل. ريخلبا  النبي هلا شهد التي األوىل الثالثة القرون مدار عل
 ابن  رحلةملا هذه وإمام الثالث، القرن  هناية يف وكانت التفسري، لعلم التقعيد مرحلة وهي التأصيل: مرحلة .2
 الطربي. جرير
 من  فرسملا فيه برع امل و واألحداث، للقضايا وفًقا التفريع  إىل التأصيل من التفسري انتقل وفيها لتفريع:ا مرحلة .3
 وغريها..واللغوي..  والعقيل البياين، التفسري فظهر علوم
 الدللت  استخراج يف والتوسع عارصة،ملا العلوم  من الستفادة عل قائمة مرحلة وهي التجديد: مرحلة .4
 الواقع.  مع يتناسب ما مع وإسقاطها القرآنية
 واصطالًحا  لغةً  لتأويل ا  .1
 اللغة  يف  التأويل  1.1
 معاٍن: بعدة وفصوهلا أبواهبا ثنايا يف تضمنملا التأويل بمعنى العربية اللغة معاجم تطالعنا
ل رجع.. ومآل: أْولً  يؤول اليشء آل نقول: والرجوع: املآل -1 ه، وتأوله الكالم الكتاب وأوَّ ره، وبرَّ له  وقدَّ  وأوَّ
له: ُه.  وتأوَّ  1فرسَّ
لملا أن هذا ومعنى  عاين. ملا من حيتمل أن يمكن ما إىل الكالم يرد   َؤوِّ
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لُت " واإلصالح: اجلمع -2  ل  واضح بلفظ املشكِلة املعاين جيمع التأويل أن  واملعنى وأصلحته،  مجعته "اليشء أوَّ
 فيه.  إشكال
 رعيته:  اكمحلا آل وقوهلم: راعيها، إىل وتردها وتعيدها األمور ترجع الرعية آلن اسة،السي فاإليالة السياسة: -3
 إليه. ينتهون ومرجعهم مآهلم يف ألهنم بيته، أهل الرجل: وآل سياستها. أحسن إذا
ََيۡعلَمَ َاَومََ﴿ تعاىل: قوله هذا ومن فعاًل، أو كان علًم  منه، املرادة الغاية إىل اليشء رد   هو التأويل فإن وعليه،
وِيلَهَ 
ۡ
هَٱَإَِّلَََۥ تَأ ء ََِفََتََنَٰزَۡعت مَََۡفإِن﴿ تعاىل: وقوله ،[7 عمران: ]آلَ﴾لَل  وه ََََشۡ دُّ ولَِٱَوَََلَلَِٱَإَِلََفَر  نت مََۡإِنَلَرس  َت ۡؤِمن ونَََك 





 ما  قوهلم: ومعنى األْول، من اللغة  يف فأصله التأويل وأما" بقوله: املعاين هذه  ه(794)ت الزركيش ويوجز




 تكشف أي: [53 ]األعراف: َ﴾ۥتَأ
َٰلَِكَ﴿ تعاىل: وقال إليه، صار أي كذا، إىل األمر آل ويقال: عاقبتُه، وِيل َََذ
ۡ
اََعلَۡيهََِتَۡسِطَعَلَمَََۡماَتَأ   [. 82]الكهف:َ﴾٨٢َصۡۡبٗ
لتهُ  وقد صري،ملوا العاقبة وهو آل،ملا من وأصله  إىل اآلية رصف التأويل فكأن فانرصف، رصفته أي: فآل، أوَّ
لملا فكأن السياسة، وهي اإليالة، من  أصله وقيل: عاين..ملا من حتتمله ما ي للكالم ؤوِّ  يف  عنىملا ويضع الكالم، ُيسوِّ
 3".موضعه
 اصطالًحا  التأويل  1.2
 أن   تيمية  ابن  فريى  منهم  تقدمنيملا  األوائل  خاصة  التفسري  علمء  عند  ومقصوده  التأويل  دللت  تعددت
 السلف: لفظ يف معنيني للتأويل
 ارًبا متق هؤلء  عند  والتأويل التفسري فيكون خالفه، أو ظاهره وافق سواء معناه، وبيان الكالم تفسري األول:
 4."مرتادًفا أو
 وكذا.  كذا قوله تأويل يف القول تفسريه: يف قوله من يكثر كان حينم ذلك يعني كان الطربي ولعل
 
2 Ibn Fāris, Muʿjam Maqāyīs al-Lughah, the entry ʾ-w-l. 
3 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 3:148-149. 
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 خرًبا،  مالكال كان وإن طلوب.ملا الفعل  نفس تأويله: كان طلبًا الكالم كان  فإذا بالكالم، راد ملا نفس الثاين:
 به.  خربملا ليشء نفس تأويله: كان
 نفس معناه التأويل والثاين تفسريه. أي الكالم بمعنى العلم يعني فاألول عنيني:ملا بني فرًقا هناك  أن والواقع
ا وجوًدا معناه وجود هو الكالم تأويل يكون عنىملا هذا وعل الواقع.  يف حقيقتها عل وجودةملا األمور  قعيًّا.وا عينيا ماديًّ
 )تأويل(  اصطالح كان" فقد صطلحني.ملا بني  جليًّا تفريًقا يفرقون  كانوا بعد،  من جاؤوا الذين  العلمء  أن غري
 أي:  القرآن، مادة عل يطلق الذي الفني الصطالح الوقت بمرور أصبح لكنه )تفسري(، لصطالح الصل يف مرادًفا
  5".الظاهر اللغوي  الرشح عل ذلك بعد )تفسري( كلمة أطلقت بينم مضمونه،
 التأويل  وبدايات  القرآين  النص  .2
 اللغوي  التأويل  2.1
 للقرآن اللغوي  التفسري إىل سلمونملا احتاج اذامل هو: قوية وحجة مقنعة، إجابة إىل حيتاج الذي السؤال سيظل
 سنة؟  مائتي يقارب بم نزوله بعد الكريم
 خياطب  كان وقد القرآن، تفسري إىل  الرسول حيتج مل اذامل وهي: جرأة أكثر بصيغة السؤال يطرح أن ويمكن
 كانوا بل به، كفرهم لتربير سببًا ليكون فهمه بعدم يتعللوا ومل فهموه، ذلك من الرغم وعل وغريمها.. جهل وأبا هلب، أبا
وا ََََّلِينََٱََوَقاَلَ﴿ القرآن: هلذا يسمعوا بأل  أتباعهم يأمرون وا َََّلَََكَفر  ۡرَءانَِٱَلَِهََٰذاَتَۡسَمع  مََۡفِيهََِلَۡغۡوا َٱَوَََلۡق  َ﴾ َتۡغلِب ونَََلََعلَك 
 .[26 ]فصلت:
 القرآن؟  معاين فهم يف بدورها تقوم  أن اللغوية الدللة استطاعت فهل
 القرآين  املعنى  وفهم  اللغوية  الدللة  2.2
 وتنوعت  آراؤهم، تعددت حيث القرآين، النص لفهم فرسينملا عند ركني عمد اللغوية الدللة أن ريب ل 
 القرآين.  اللفظ دللة فهم من مواقفهم
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 معهودة تكن مل معاين العربية األلفاظ محل  حممد نبيه عل تعاىل اهلل أنزله  حينم أنه الكريم القرآن يف املالحظ
َ َبِلَِسانَ ﴿ نزل إنه نعم، القديم. العريب اإلنسان عند بِيَ ََعَرِبِ  كل  يف جديدة كانت عربيته ولكن [195 عراء:]الشَ﴾١٩٥مُّ
 ببيانه.  قام يشء
 فيها استعمل التي ديدةجلا عاينملا هو  الرائع  أسلوبه إىل إضافة الكريم القرآن  يسمع وهو العريب أهبر  الذي إن
 يعهدها   مل  دللت  أعطت  الكريم  القرآن  سياق  يف  استعملت  حني ولكن  العريب،  يعرفها  التي  األلفاظ  الكريم  القرآن
نَتََََما﴿) الكريم:  القرآن عنها قال معاين إهنا كالمه.  يف العريب َها َََك  نَتََََتۡعلَم 
َ
َكََََوَّلَََأ  معان وهي [49 ]هود:ََ﴾َقۡوم 
 األرض.  أهل حال إلصالح ءالسم من نزلت
رأيه يف ذلك  يوضح الدكتور إبراهيم أصبان أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق، الدار البيضاء
 األمر فيقول: 
إن القرآن قد أحدث قفزة كبرية يف استعمل األلفاظ العربية، وذلك بتحويل دللة ألفاظ اللغة العربية من "
العريب البسيط إىل نسق خمالف لستعمل الشاعر اجلاهيل واألديب اجلاهيل، وهلذا فإن الدعاوى التي الستعمل 
اللغة والشعر اجلاهيل وحدمها دعاوى ضعيفة حتتاج إىل  القرآن الكريم بالرجوع إىل  ألفاظ  تدعو إىل تفسري 
ال فهم  قد  العريب  اإلنسان  وأن  القرآن عريب،  بأن  ذلك  ويستدلون عل  إىل ضوابط حجة،  دون حاجة  قرآن 
يف   تفسريية. شعركم  بديوان  متسكوا  الناس  »أهيا  عنه:  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  بقول  أيضا  ويستدلون 
 6"جاهليتكم، فإن فيه تفسري كتابكم.
القرآن   ألفاظ  فهم  يف  وأثره  الشعر  هذا  قيمة  أنفي  ل  من   ،الكريمإنني  فقط  واحد  مستوى  إنه  أقول  بل 
طاب القرآين. فال يمكن العتمد عليه وحده دون وضع النص الذي نريد تفسريه يف السياق العام خلمستويات حتليل ا
 الرشيف.ديث النبوي حلللرشيعة اإلسالمية بم يف ذلك القرآن وا
إن اللغويني الذين حاولوا تفسري القرآن الكريم بمعزل عن مراعاة السياق الذي استعمل فيه القرآن الكلمة 
 7وقعوا يف أخطاء جسيمة. 
 
6 al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 2:88; see the introductory remark for Unknown, Gharīb al-Qurʾān Fī Shiʿr 
al-ʿArab: Suʾālāt Nāfiʿ al-Azraq Ilā ʿAbd Allāh Ibn ʿAbbās. 
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يوضع له، لكن مراد اهلل تعاىل قد يكون غري  ملعنى معني أو يدل عليه لغة وإن ملوقد يوضع اللفظ يف اللغة 
 نذكر منها: ذلك واألمثلة عل ذلك كثرية 
ودَ ﴿ثنى يف كتابه »جماز القرآن« عندما أراد تفسري قول اهلل تعاىل: ملقال أبو عبيد معمر بن ا ََمنض  َ﴾ ٢٩َوَطلۡح 
 وز، وأما العرب الطلح عندهم شجر عظيم كثري الشوك. ملفرسون أنه املقال: زعم ا ،[29]الواقعة: 
 ادي: حلوقال ا
َها دليُلها وقال.... غدا ترْين الطلَح وا  8بال حلبرشَّ
ا بحتًا، و  يراع الستعمل القرآين للكلمة ول السياق الذي  ملإن صاحب جماز القرآن فرس اللفظة تفسرًيا لغويًّ
اق المتنان؛ نهج السياقي يف التفسري ونظر إىل السابق والالحق لعلم أن اآلية مسوقة مسملوردت فيه. ولو أنه استعمل ا
نة، فكيف يمتن عليهم بشجر كثري الشوك، فالشوك ل يعد من النعم جلؤمنني يف امل فاهلل تعاىل ذكر مننه العظيمة عل عباده ا
 يف يشء.
ادث يف عرصنا هذا، ويف ظّل تطّور علوم اللغة واللسانيات وتشّعبها، ويف ظّل حلعلومايت املويف ظّل الرتاكم ا
 "تأويل القرآن"؛ ُتطرح إشكالية "طاب الدينيخلجتديد ا"وضمن سياق ما يسّمى  "رضورات العرص"البعض ما يسّميه 
هنا يشمل روايات السنة النبوية والسرية ومرويات  "السياق"وُينادى بإعادة تأويله بشكل جمّرد عن أي سياق تارخيي، و
 فتاح.ملمن وجهة نظرهم هي ا "اللغة"تكون الصحابة ومن تبعهم من أئمة القرون األوىل. يف هذه األجواء 
 بلسان  نزل قد هو إذ القرآن، عربية حمور من القرآين النص لفهم باللغة التفسري إىل الدعوات هذه انطلقت لقد
 الكتاب   معاين  وإدراك  فهم  لنستطيع  وألفاظها  العربية  اللغة  أعمق  يف  نغوص  أن  إل   حيتاج  ل   إذن  فاألمر  مبني،  عريب
 كيم.حلا
 تناولتها  التي النصوص  كافة عن  خمتلف نص   الكريم فالقرآن الجتاه، وذاك الرأي، هبذا نسلِّمَ  أن يمكن ل  نناإ
 سواء األحداث بكافة مرتبط إنه ياة.حلوا للواقع ياتيةحلوا  كانيةملوا الزمانية السياقات مع ملتحم نص إنه العربية، اللغة
 ياة حلا يف مستغرقة سنوات إهنا سنة... وعرشين ثالثا  نزوله زمن استغرق فقد ية،تارخي أو ،نفسية أو اجتمعية، أو ،سياسية
 الكريم.  القرآن معاين فهم يف أساسيان ركنان كانملوا ..فالزمن.ودقائقها تفاصيلها بكل
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 ل قا  ومالبساهتا، ياةحلا معرتك عن معزوًل  واحدة، مجلة يأيت الذي جّردملا النّص  فكرة يرفض نفسه القرآن إنّ 
وا َََََّلِينََٱَََوَقاَلَ﴿  تعاىل: ۡرَءانَ ٱَََعلَۡيهَََِن ِزَِلَََلَۡوَّلََََكَفر  َََلۡق 
ۡلَ َ﴾ ٣٢تَۡرتِيٗلََََوَرتَلَۡنَٰهَ ََف َؤاَدَك َََۦبِهَََِِِل ثَِبَِتََََكَذَٰلَِكََََوَِٰحَدٗة َََةَُٗج 
 فال  القرآن، نزول ومداومة الوحي باتصال" النبّي  فؤاد يثبُّت  النبوية الدعوة  بوقائع هذا بالتحامه فهو . [32 ]الفرقان:
  .تفسريه يف اورديملا يقول كم "مستوحشا الوحي بانقطاع تصري
 رسالة  تفهم فكيف اهلل، كتاب فهم  أولويات من النبوية السرية وفهم النزول أسباب فهم يكون السياق هذا يف
 العربة  تفهم وكيف السرية؟ تلك نقلت التي صادرملا عن ُمعرض وأنت سريته تعرف وكيف محلها؟ من سرية تعرف ل 
 مروّيات  عن اإلعراض أنّ  يتّضح هنا من نزلت؟ يشءٍ  أّي  يف تعرف ل  وأنت ئاتملا بل ،اآليات  عرشات من ستفادةملا
 العلمية   القراءة  عن  البعد  غاية  وبعيد  علمي  غري  ترّصف  هو  القرآن  تفسري  يف  تبعهم  ومن  الصحابة  ومرويات  السنة
 .حيملها  التي واألحكام والقيم القرآن مقاصد معرفة إىل هتدف التي وضوعيةملا
 كانية مل وا الزمانية السياقات عن بعيًدا القرآن معاين لفهم اللغوي التفسري عل العتمد يف قيقيةحلا  شكلةملا إن
 واحد  للفظ  تتنوع  قد  الدللت  هذه عاين،مل وا الدللت من فسيح رحب جمال يف تتمدد اللغة ألفاظ اصطالحات أن هي
 ثالثة.  تارة والعرف ثانية، تارة واللغة تارة، الرشع بني معانيها يف أرجحه ما
 تعاىل:  كقوله عاقل، غري أو عاقاًل  كان سواء األرض، عل يدّب  ما كّل  اللغة: اصطالح يف مثاًل  الدابة فلفظ
ََََخلَقَََلَلَ ٱَوََ﴿ مََما ء  ََِمِنََدا بَة ََك  ََََٰيۡمِشَََمنََفِمۡنه  مَۦَبۡطنِهََََِعَ ََََٰيۡمِشَََمنََوِمۡنه  مَرِۡجلَۡيََََِعَ َىََيۡمِشَََمنََوِمۡنه  َ َََعَ ۡربَع 
َ
َأ
َََٰلَلََٱَإِنَََيََشا ء  َََماَلَلَ ٱَََيۡل قَ  ََََِِعَ ء ََك   التي الدواب  من ُيركب ما العريف: الصطالح ويف .[45 ]النور:َ﴾٤٥َقِديرَرَََشۡ
 تعاىل:  قوله يف كم الساعة عالمات من هي التي األرض داّبة الرشعي الصطالح يف منها قصودملا يكون وقد نعرفها.
ۡخرَۡجَناََعلَۡيِهمََۡلَۡقۡول َٱََوَقعَََ۞ِإَوَذا﴿
َ
مََۡأ ۡرِضَٱَِمِنََََدا بَةََٗلَه 
َ
مََۡۡۡل ه  نَََت َكلِِم 
َ
 ]النمل: َ﴾٨٢ي وقِن ونََََّلَََيَٰتَِناأَ‍ِبَََكن وا ََِلَاَسََٱَأ
ا تفسرًيا  اآلية هذه يف األرض داّبة فرّسَت  لو أرأيَت  .[82  إىل سنصل فهل تصفها، التي الروايات عن بعيًدا  فقط، لغويًّ
 راد؟ ملا عنىملا
  فيقول: الكريم القرآن من بمثال ذلك عل أصبان إبراهيم ويدلل
 بمعرفتهم له عالقة ل اآليات يف  اللفظة هبذه املراد ولكن القراءة، واملعنى )اقرأ( كلمة يعرفون العرب كان"
 وضع  وقد اللغوي، باملفهوم  الكتابة ول القراءة يعرف ل من إىل موجه وهو إهلي، أمر )اقرأ(  فاألمر هذه،
 يف متمثل وذلك ما، بصلة العريب العقل ورمذخ  إىل متت ل معان هي  فإذا القراءة، مادة يديه بني الوحي
 مغلوطة، مشوشة اإلله عن فكرة اجلاهليني للعرب كانت وقد اخلالق، الرب واسم  القراءة بني البديع الربط
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 العقلية  عل غريب يشء  اخلالق، الرب باسم  القراءة من  اإلهلية اللحظة هذه يف  وسلم  عليه اهلل صل حممد
 سهلة  األلفاظ علق( من اإلنسان )خلق  فذكرت اآليات استمرت إذ الغرابة شديد وهو  اجلاهلية، العربية
 أرسار إىل يصل أن العلم  حياول اآلن، حتى جديًدا بقي املعنى هذا إن بل متاًما، جديد املعنى ولكن مأنوسة،
 أصل  عن القرآين، املعنى  هذا غاية إىل واصل أنه يتصور أن دون جديد يوم  كل له فيتكشف العلقة، هذه
 9".األبدي اللغز اإلنسان
 مفرسو  بله وعربيته، القرآن األلفاظ بيان يقصد  الذي اللغوي عنه ينفك ل السياقي الستعمل  إىل النظر إن
 عبيدة أيب تفسري ذلك أمثلة ومن اللغة، جهة من األلفاظ حترير  دون عاينملا ببيان اءالعتن تفسريهم يف يكثر  الذين السلف
َشدََُّلۡفِۡتَنةَ ٱَوََ﴿ تعاىل: لقوله (210 )ت: البرصي  ثنى ملا بن كمعمر
َ
 أشد   الكفر أي: قال: ،[191 ]البقرة:َ﴾لَۡقۡتِل َٱَِمنَََأ
  10كافر. أي: دينه؛ يف مفتون   رجل   يقال: ُرِم؛حلا أشهر يف القتل من
 بالفتنة  رادملا تفسري إىل ذهب لكنه والختبار، المتحان الفتنة: لقال: اللغوي، التفسري إىل عبيدة أبو ذهب ولو
 الكفر.  وهو السياق، هذا يف
 عليها   دّل   التي  الرشعية  عاينملا   إغفال  مع  اللغوية  عاينملا  عل  العتمد  منهج  فيها  يوقع   التي  حاذيرملا  ومن
 واألمهية:  طورةخلا من غاية عل  مفهومني ثالملا سبيل عل ولنأخذ طرية،خل ا الرشعية فاهيمملا من الكثري حيّرف أّنه الوحي
 الولء.  ومفهوم اإليمن، مفهوم
 ومن اللغوي.  معناه هو  هذا أنّ  باعتبار فحسب، "التصديق" إّنه الفرق بعض قالت فقد ،اإليمن مفهوم أما
 للنجاة   رشًعا  طلوبملا  اإليمن  أنّ   مع  .التصديق  جمّرد  هو  إيمًنا  كتابه  يف  اهلل   سّمه  الذي   الرشعي  لتكليف ا  أصبح  ثمّ 
 القرآن أنّ  ومع اآليات، من الكثري تدّل  كم مرشك   نّةجلا يدخل فال اهلل، كتاب يف التصديق عل زائد يشء هو األخروية
مَۡ﴿ املرشكني: عن حكاية تعاىل قال كم جحوًدا، لرسالته رافضني انوا ك  ولكنّهم ،وبرسله  باهلل  صّدقوا  أقواًما ذكر ََفإَِنه 
ب ونََكََََّلَ لِِميََٱَََوَلَِٰكنََََي َكِذِ ونََََلَلَِٱَََيَٰتَِأَ‍ِبََلَظَٰ  لقوم  اللغوي اإليمن  سبحانه أثبت وقد . [33 ]األنعام:ََ﴾٣٣ََيَۡحد 
مَي ۡؤِمنَ ََوَما﴿ وجّل: عزّ  فقال مرشكني ۡكََث ه 
َ
ََِأ مَإَِّلََلَلَِٱب ونََََوه  ۡۡشِك   م إهن هؤلء عن ُيقال فهل ،[106 ]يوسف:َ﴾١٠٦مُّ
 قوله   يف  كم  نةجلا  دخول  رشط  هي  الرشك  من  الرباءة  إنّ   كتابه  يف    اهلل  قال  كم  نقول  أم  نّة؟جلا  يدخلون  مؤمنون
و ا َََولَمَََۡءاَمن وا ََََّلِينََٱ﴿  تعاىل: مَيَلۡبِس  لۡمَ َإِيَمََٰنه  ىئَِكََبِظ  لَ و 
 
مَ َأ ۡمنَ ٱَلَه 
َ
مَۡۡل ونََََوه  ۡهَتد   . [82 ]األنعام:َ﴾٨٢مُّ
 
9 Aṣbān, ‘ʿArabiyyat al-Qurʾān al-Karīm’. 






22  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, Spec. Issue 1, 2021 
 
 
 جمّرد  هو نّةجلا لدخول طلوبملا يكون حني القرآنية ومضامينه اإلسالمي اإليمن اختزال  سيتمّ  كيف فتصّوروا
 دين   بحسب  نّةجلا  ليدخلوا    الرسول   تصديق   الكتاب  أهل  يكفي  إّنه  عارصينملا  الدعاة  أحد  قال  حتى  التصديق،
وَلَٱَيَتَبِع ونَََََّلِينََٱ﴿ يقول: وجّل  عز  اهلل أنّ  مع اإلسالم، ََٱَِلَِبََٱَلَرس  ِمِ
 
ونَهَ َََّلِيٱَۡۡل مَََۡمۡكت وبًاَۥََيِد  َٰةِٱَِفََِعنَده  َتلَۡوَرى
جِنيلَِٱَوََ مَۡۡلِ ر ه  م 
ۡ
ََِيَأ وِفَٱب مََۡلَۡمۡعر  َٰه  نَكرَِٱََعنَََِويَۡنَهى ََلۡم 
مَ ََوي ِحلُّ مَََۡويََضعَ َۡۡلََبىئَِثَٱََعلَۡيِهمَ ََوي َحِرِمَ َلَطِيَِبَٰتَِٱَلَه  مَََۡعۡنه  َإِۡۡصَه 
ۡغَلََٰلَٱَوََ
َ
وه َََۦبِهََََِءاَمن وا َََََّلِينََٱَفََََعلَۡيِهۡمَ ََََكنَۡتَََلَِتَٱََۡۡل وه َََوََعَزر  وا َٱَوَََََونَََص  نزَِلَََََّلِيَ ٱََورََِلَُّٱَََتَبع 
 
ىئَِكََََۥ َمَعهَ ََأ لَ و 
 
مَ ََأ َه 
ونََٱ ۡفلِح   وقال   يفلحوا،  كي   اهلل   عند  من  به  جاء  ما  واّتباع  نرصته  عليهم  سبحانه  فاشرتط  .[157  ]األعراف:ََ﴾١٥٧لۡم 
رَۡسلَۡناََوَما َ﴿ سبحانه:
َ
ولَ َِمنَأ  .[64 ]النساء:َ﴾َلَلِ َٱَبِإِۡذنََِِۡل َطاعَََإَِّلََرَس 
 من لغة تشهدها مل  لغوية ثورة فأحدث دلول ملا يف  امتداًدا العريب اللفظ منح  الذي  القرآين  اإلعجاز هو  هذا
 استعمل إىل اهليةجلا استعمل من متدملا عنىملا خيط عل انتقالت صورة يف العربية اللغة يف التطور وقع  وقد البرش. لغات
 11. القرآن
 هو ليس فيها والدللت املعاين معرفة سبيل  بأنّ  اإلدراك  متام سيدرك عة،تنوّ ملا عارصةملا هلجاتنا يف تأّململا إنّ 
 شخًصا  أنّ  فلو لغة. جتمعيملا السياق يف البحث هو بل  لأللفاظ. اللغوي ذرجلا  عن البحث ليس أي اللغوي، البحث
 يلجأ  ولن الكلمة؟ هذه  تعني ماذا ُهم سأهلم منهم كلمة سمع فإذا خاصة، هلجة هلا التي البلدات  إحدى إىل ذهَب  ما
 . ضحكاتملبا سيأيت وإل  للقاموس
 استقالل  إىل  تدعو التي النظرية  تفنيد  وإّنم اللغوي، التفسري   نبذ إىل  الدعوة  البحث هذا  من اهلدف  يكن مل
 نظرية  فهي اهلل. كتاب حيوهيا التي واألحكام عاينملا عرفةمل علمية مسالك من ذلك سوى ما ونبذ باللغة، للقرآن تفسرينا
 يف طيًّعا وجعله القرآين النّص  متييع  إىل هتدف أهواء  - رأيي يف -  دافُعها بل موضوعي، علمي تفكري من تنطلق ل  بائسة
 اللغوي  عنىملا  إىل   يلجؤون  فهم  يريدون.  معنى  أي  عل   ويضعونه  مذهب  كل   به   يذهبون   الطرح  هذا  أصحاب  أيدي
 ذلك  عل وُيعينهم والستعملت، عاينملا من العديد  فيه الواحدة للكلمة جتدُ  ع،واس العرب لسان بأنّ  لِِعْلمهم للكلمت،
 معانٍ  عل العثورُ  آخر؛  باجتاه لألعل العودة ثم لألسفل، ذرجلا إىل بالنزول يمكن حيث العربية، لّلغة الشتقاقية الطبيعة
 . حتريفه إىل يؤدي مما للنّص، متاًما جديد سريبتف روجخلا ثم ومن القرآين، النّص  يف الوارد باللفظ وإلصاقها جديدة
 األخبار.  إىل فرسونملا فاجته عنىملا إصابة يف ومعامجها بنحوها اللغة فشلت املو هذا،
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    التفسري  وانحرافات  التأويل  .3
 الرغم  عل القداسة، بعني إليها ينظرون سلمنيملا من كثرًيا أن يف تكمن التفسري لكتب قيقيةحلا شكلةملا إن
 باطلة،  وتأويالت القرآين، النص  فهم يف منحرفة  اجتاهات من خيلو  ل منها الكثري" أن قيقةحلوا أصحاهبا.. برشية من
 12".الكريم القرآن بالغة وتأباه السليم، الذوق يمجه مرذول، متكلف بعضها
 مراحلها:  يف تفاوتت ذلك، بعد فرسينملا ولغة األم القرآين النص لغة بني فجوة هناك كان أنه شك ول 
 ظهرت، قد الفجوة تكن مل املرحلة هذه ويف التابعني، تابعي وحتى  النبي عهد من وتبدأ الرواية: مرحلة -
َإِنََ﴿ والبيان باحلفظ اهلل تكفل أن بعد وتفصياًل، مجلة كاماًل  فهًم  الكريم القرآن فهم قد  النبي أن ذلك
َنَٰهَ ََفإَِذا١٧َۥَوق ۡرَءانَهَ َۥَُجَۡعهَ ََعلَۡيَنا
ۡ
 [.19-17 ]القيامة: ﴾ ١٩ۥَبَيانَهَ ََعلَۡيَناَإِنَََث م١٨َََۥق ۡرَءانَهَ َتَبِعَۡٱَفََقََرأ
 رسول  عن ذلك من لديه جتمع ما فروى الكريم، القرآن لتفسري تصدى من منهم فكان التابعني، عرص جاء ثم -
 َبُعد كلم يتزايد  كان الذي الغموض من دزا ما بمقدار واجتهاده برأيه ذلك عل وزاد الصحابة، عن  اهلل
 والصحابة.  النبي عرص عن الناس
 فيها التفسري واختذ اهلجري، الثاين  القرن وبداية األول القرن هناية من  رحلةملا هذه وتبدأ التدوين: مرحلة -
 خطوات:  عدة
 مستقل  علم أنه عل للتفسري مجًعا يكن ملو ديث،حلا أبواب من لباب مجًعا التفسري مجع كان األوىل:
 بذاته. قائم
 من  آية لكل التفسري فوضع بنفسه، قائًم  علًم  وأصبح ديثحلا عن التفسري انفصل وفيها الثانية:
 وإىل  ، اهلل رسول إىل باإلسناد مروية التفاسري  هذه وكل صحف.ملا ترتيب حسب ذلك ورتب القرآن،
 أثور. ملبا تفسري أنه عل يزد ملو وتابعيهم. والتابعني الصحابة
 تدوين   وهو  ألوفملا  طابعه  عن  خرج  لكنه  أثور،ملبا  التفسري  عن   التفسري  خيرج  مل  وفيها  الثالثة:
 الصحيح  والتبس  التفسري،  يف  الوضع  فدخل  األسانيد،  اخترصت  أن  حدث  لكن  بأسانيدها.  أثوراتملا
 بالعليل. 
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 فهي  النقيل  بالتفسري  العقيل  الفهم  خيتلط  وفيها  اليوم،  حتى  العبايس  العرص  من  ومتتد  الرابعة:
 الكلمة   ودللت  اللغة  حدود  إىل  بالرجوع  بعض  عل  األقوال  بعض  وترجيح  شخيص،  فهم  حماولت
 ختلفة ملا والعقائد عارفملوا العلوم يف تمثلةملا وسائلها وتشعبت امتدت حاولتملا هذه أن بيد ..القرآنية.
 القرآين. النص معاين بيان يف والفشل الشطط إىل النهاية يف هبا حدا مما ..تباينة.ملوا
 وعرص  النبوة عرص بني واللغوي الزمني والتباعد التدوين عرص بعد بدأت  التفسري مشكلة أن  هذا من ويظهر
 تعددت   كم  الفلسفة،  وكتب  والرصف،  والنحو   اللغة  علوم  لتشمل  ونشطت  التدوين،  مرحلة  بدأت  حيث  التدوين
 ذهبية ملا  بالنزعة  كله  ذلك  مصحوًبا  والختالفات  اآلراء،  بكثري  َتعج    -  شك  ول   -  وهي  والعقدية،  هيةالفق   ذاهبملا
 معناه، غري إىل القرآين اللفظ مراد حموًل  بالتفسري هذا كل  اختلط أن هذا عن ونتج مذهبه، إىل يميل كل التعصبية، والنعرة
 النحوي   فصار  التفسري  عل  التخصص  غلبة   ِعلَّة  رضملوا  بِلَّة  الطني  زاد  ومما  ...  العقل  صوت  فوق  يعلو  صوت  فال
 عند كم كمءحلا وأقوال والفلسفة، "حيطملا البحر" يف حيان أبو فعل كم الفخلا ومسائل اإلعراب يف مهه ُجلَّ  يرصف
  والتصوف. والتاريخ، الفقه، مع الحلا وهكذا "الغيب مفاتيح" يف الرازي فخر
 وأهوائهم،   نزعاهتم  خالل  من  إليه  ينظروا  مل  الكريم،  القرآن  تفسري  يف  خاضوا  حني  مجيًعا  هؤلء  أن  ولو"
 اهلوى  جردمل  إل   ختضع  ل   التي  نحرفةملا  الجتاهات  هذه  رأينا  ما  ختطيها،  جيوز  ل   التي  التفسري  قوانني  وراعوا،
 13".والستحسان
 القرآين  املعنى  وفهم  بالرأي  التفسري  .4
 وهم   الفطن  ذوى  األتقياء  العلمء  من  بعدهم  جاء  ومن  للصحابة  التابعني  اجتهاد  عل  القائم  لتفسريا  وهو
 وسيلة  ذلك من اختذوا السالمية الدعوة لروح  وفهمهم الرشيعة بأصول امهمملوإ  باللغة علومهم سعة من اختذوا الذين
 وقد هلا، المجال أو إليها الشارة بطريق قرآن ال يف وردت لقضايا مفصلة ورشوح آراء  واستنباط والتخريج للتمحيص
 حاولوا بل تفسريها يف فقط السلف آراء وعل ظواهرها عل القتصار وعدم اهلل آيات يف والتدبر  التفكر باب ذلك فتح
 الرشيعة   روح  الجتهاد   هذا   خيالف  ل   بحيث   عليها   نطويةملا  الدقيقة  عاينملا  واستخراج  فهمها  يف  والتعمق  الجتهاد
 وأهدافها. 
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 النبوية السنة يعارض ول  القرآن خيالف ل الرأي دام ما وغريه الغزايل اإلمام بالرأي التفسري هذا أجاز وقد
فََلَ﴿ تعاىل قوله يف اهلل به أمر ما وحيقق
َ
ونَََأ ۡرَءانََٱََيَتَدبَر  مََۡلۡق 
َ
َََٰأ ََََعَ وب 
ۡقَفال َها ََق ل 
َ
 حتريض هذا ويف [.24 ]حممد:َ﴾٢٤أ
 مغلقة. غري مستنرية وعقول مفتوحة بقلوب  القرآن  يف والتفكر التدبر  عل
 حيرم بل ،يمنع ما حاذيرملا من هناك أن إل  معانيها يف والتعمق اهلل آيات تعقل إىل الدعوة من الرغم عل وأنه
 العرف، ويأباه الرشع مع يتناىف ما فرسمل ا نفس  يف شخيص هوى عن نابًعا الرأي هذا  كان إذا  الرأي استعمل  باتًّا حتريًم 
 له  مربر ل  إقحاًما ويقحمه فرسملا له يتعصب معني مذهب إلقرار تتحمله ل  ما اآليات حتميل عن صادًرا رأًيا كان أو
 سلطاًنا. اهلل به ينزل مل بم  القرآن عل للتهجم جالتملا ريضةملا القلوب أمام يفتح ذلك ألن اآليات نصوص يف أصاًل 
 فرآها  بالرأي، التفسري إلباحة منها بد ل  التي الرشوط خالصة "الربهان يف" الزركيش عن السيوطي نقل وقد
  14أربعة: حتت تندرج
 وضوع.ملوا الضعيف عن التحرز مع   اهلل رسول عن النقل األول:
 ونحوها  النزول اببأسب بعضهم وخصه مطلًقا، رفوعملا حكم يف إنه قيل:  فقد الصحايب، بقول األخذ الثاين:
 فيه.  للرأي جمال ل  مما
 العرب.  كالم من الكثري عليه يدل ل  ما إىل اآليات رصف عن الحرتاز مع اللغة بمطلق األخذ الثالث:
 اهلل  صل  النبي به دعا الذي  هو الرابع النوع  وهذا  الرشع. قانون عليه ويدل الكالم، يقتضيه بم  األخذ الرابع:
 ."التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم" قوله: يف عباس لبن وسلم عليه
 هذا خطأ إىل راجع طورةخلا تلك  ومرد بالغة، خطورة عل ينطوي أنه جيد التفسري من النوع هذا يف تأململوا
ل أن صاحبه يريد الذي التفسري،  ونهك عنىملا هذا ويقرر العربية، اللغة معاين من اعتقده ما عل الكريم القرآن ألفاظ حيمِّ
لملا حال اعتباره يف يضع أن دون العربية اللغة معاين أحد  أيضا.  به خاطبملوا القرآن عليه نزَّ
 لفظ  أن مع  صواًبا يكون منفيًّا أو مثبتًا كان سواء  عنىملا أن منها فألول وصوًرا، أشكاًل  طأخلا هذا ويتخذ
 تفسريه  يف التفسري( )حقائق السلمي تفسري يف اءج ما هذا ومن تصوفة،ملا تفسري يف هذا ويكثر عليه، يدل ل   القرآن
 

















وا َٱَأ مَِمَنَۡخر ج  َٰرِك  وه َََماَدَِي
ۡمَ ََقلِيلَرَإَِّلَََفَعل   ]النساء: َ﴾ ِمِۡنه 
 15 ".قلوبكم من الدنيا حب أخرجوا أي: دياركم، من اخرجوا أو هواها، بمخالفة أنفسكم اقتلوا فيقول: .[66
 الظاهرة  عاينملا إن يقولون: وكأهنم هذا. غري الظاهر اآلية مراد لكنَّ  ذاته، يف صحيح - شك ل  - عنىملا فهذا
 مرادة.  غري
 كم  متاًما، عليه اللفظ دللة عدم مع القرآن لفظ عليه حيمل فرسملا لكن خطأ تأويله رادملا عنىملا يكون وقد
رَِٱَوََ﴿  زمل:ملا سورة يف فيقول الوجود، بوحدة عرف فيم عريب ابن تفسري يف جاء َ﴾ ٨تَبۡتِيٗلََإَِۡلۡهَََِوتَبََتۡلَََرِبَِكََۡسمََٱَۡذك 
 16 أنت. هو  الذي ربك اسم واذكر نصه: ما قال حيث ([8 ]املزمل:
 اهلل ريض وعمر بكر أبو  بأهنم "والطاغوت بتجلا" :تعاىل قوله من  قصود ملا بأن  الشيعة  غالة يفرس كم أو
 عنهم. 
ا ورد ما وتأويالهتم تفاسريهم أمثلة ومن ََََِجا ءَََََمن﴿ تعاىل: قوله  رشح يف الباقر اإلمام عن مرويًّ َۡۡلََسَنةَِٱب
مَِمِۡنَهاََخۡيرََۥفَلَهَ  َََِجا ءََََوَمن٨٩ََءاِمن ونَََيَۡوَمئِذَ َفََزعَ َِمِنََوه  َبۡتََلَسيِِئَةِٱب مَََۡفك  ه  وه   أنه  [90-89 ]النمل:َ﴾َِلَارََِٱَِفََو ج 
 عن  روي ما وكذلك البيت، آل وبغض اإلمام إنكار هي السيئة وأن البيت آل وحب اإلمام معرفة هي بأهنا سنةحلا  فرس
مََۡلَلَ ٱَفََسَيَى﴿ قوله: يف الصادق  جعفر َ ََعَملَك  ول  ۡؤِمن وَنَ ٱَوَََۥَورَس   الناس أعمل بأن فرسها أنه [105 ]التوبة:َ﴾َلۡم 
 البيت.  آل من األئمة عل تعرض
  الطائفة: هذه عن عاشور بن الطاهر يقول هذا وعن
 أن وزعموا الباطن، سموه بم  ظواهرها عن القرآن ألفاظ  ورصفوا هواها، يوافق بم  القرآن تفسري التزمت"
 أهل عند عرفوا الشيعة غالة من طائفة هؤلء وأصل أغراض، عن  ورموز لكنايات متضمنًا  نزل إنم القرآن
 ألهنم  باإلسمعيلية  املؤرخني  عند  يعرفون  وهم   به،  عرفوهم   الذي  بالوصف  فلقبوهم   بالباطنية  العلم 
 أن ويرون بالوصاية، أبيه بعد وإمامته عصمته ويعتقدون الصادق، إسمعيل بن جعفر  إىل مذهبهم  ينسبون
 17 ".اهلل مراد ويبني الدين، يقيم  الذي هو  البيت آل من هدى امإم من للمسلمني بد ل
 
15 al-Sulamī, Ḥaqāʾiq al-Tafsīr. 
16 Ibn al-ʿArabī, Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm. 
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 ذمومملا النوع يف تدخل أهنا غري بالرأي، التفسري إىل - قيقةحلا يف - ترجع ختلفةملا اإلسالمية الفرق وتفاسري
 عتزلة ملا  ريتفاس  ذلك  من  ومواجيدهم،  ذاويقهممل  النتصار  أو  أهوائهم،  لتأييد  إل   يؤلفوها  مل  أصحاهبا  ألن  منه،
 18والباطنية.  تصوفةملوا
 القرآين  املعنى  وفهم  اإلشاري  التفسري  .5
 قيقة، حلا  وبالباطن  الرشيعة  بالظاهر  ويقصد  وباطنًا،  ظاهًرا  للقرآن  أن  عل  أساًسا  يعتمد  الصويف  والتفسري
 األحوال،   علم  قيقةحلا  وعلم  اآلداب  علم  الرشيعة   وعلم  اهلداية،  علم  قيقةحلا   وعلم  جاهدة،ملا  علم  الرشيعة   وعلم
 الباعث   عن  تفسريه  مقدمة  يف  يالسلم  يقول  باهلل،  العلمء  يعلمه  قيقةحلا  وعلم  الرشيعة  علمء  يعلمه  الرشيعة  وعلم
  القرآن: تفسري كتابة عل إلقدامه
 ومشكالت   وتفاسري  قراءات  من  القرآن،  فرائد  أنواع  يف   سبقوا  قد  الظاهر  بعلوم  املتوسمني  رأيت  ملا "
 لسان  عل اخلطاب بفهم  منهم أحد يشتغل ومل  ومنسوخ، وناسخ ومفصل وجممل ولغة وإعراب وأحكام 
 احلقيقة  أهل مشايخ أقوال وأضم  ذلك من أستحسنها  حروًفا  أمجع أن أحببت متفرقة، آيات إل احلقيقة أهل
 19".وطاقتي وسعي حسب السور عل وأرتبه ذلك إىل
 وحد  وباطن ظاهر معان، أربعة وهلا إل القرآن يف آية من ما" تفسريه: يف التسرتي اهلل عبد بن سهل ويقول
 20 ".ومطلع
 قلوب  عل  القرآن  معاين لفهم  إشارات أجرى اهلل  أن فيه ويرى للقشريي، اإلشارات لطائف تفسري أيضا ومنه
 قضايا   أو  قوهلم  معاين  من  إما  عرفةملا  أهل  لسان   عل  القرآن  إشارات  من  طرف  عل  يأيت  هذا  وكتابنا" عرفة:ملا  أهل
 مستعصمني  نةملوا ولحلا من متربئني نة،مل ا عوائد  تعاىل اهلل من مستمدين اللملا خشية اإلقالل طريق فيه سلكنا أصوهلم،
 21".والعمل القول ألصوب مستوثقني لل،خلوا طأخلا من
 : ييل فيم تتضح الصوفية لدى اإلشاري سريالتف يف الغالبة السمة أن واملالحظ
 
18 al-Ṣāliḥ, Mabāḥith Fī ʿUlūm al-Qurʾān. 
19 al-Tikrītī, ‘Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm ʿalā Ṭarīqat al-Ṣūfiyyah: Haqāʾiq al-Tafsīr Li Abī ʿAbd al-
Raḥmān Muḥammad Ibn al-Ḥusayn al-Azdī al-Sulamī (412H)’, 22. 
20 al-Tustarī, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 61. 
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 فيض  هو واصخلا وإدراك واصخلا إل  يدركه ل  والباطن للعوام الظاهر وأن وباطنًا، ظاهًرا للقرآن أن أوًل:
 . مبارشة لدنية معارف عن مهل ويكشف بصائرهم، ينري إهلي
 غاياته،  ويف طرائقه وىف بدايته يف األخرى القرآنية العلوم عن يفرتق النحو هذا عل بالقرآن العلم أن ثانيًا:
 فضاًل  ورياضاته جهاده هو وعمله عاماًل  يكون أن بد ل  ملفالعا  العمل، برضورة العلوم سائر عن يفرتق أنه عن فضاًل 
 .الفاضلة باألخالق التحيل عل ثحلوا القلوب  وتطهري النفوس تزكية عن
 من  نقل ما بعض من ختل مل أنه إل  الظاهرية العبارة وراء ما عل يعتمد كان وإن اإلشاري التفسري أن ثالثًا:
 معاين   عل  تعتمد  تفسريات  أو الستنباطية،  بالطريقة  بالرأي  التفسري  أو  أثورملبا  التفسري  يف  ذكورملا  النحو  عل  اآلثار
 .البالغية والتفسريات األلفاظ
 وجتربتهم، طريقتهم عن تكشف التي الصوفية صطلحاتملوا عاينملا من لكثري  التفسريات هذه تتعرض رابًعا:
 .صطلحاتملوا الرموز هلذه كشواهد اآليات يوجهون أهنم سيم ل 
 بعض  يف تصل مشكلة معان  وهناك وعنت، بمشقة إل العادي اإلنسان إليها يصل ل تفسرياهتم معاين خامًسا:
 .والزندقة الكفر إىل األحيان
 تسلم مل فهي الدين بصحيح يتعلق فيم وغريها العقدية النحرافات من كثري التفسريات هذه يشوب سادًسا:
 عل   التعليق  مراعاة  أو  ديث،حلا  ثبوت  ريحت  يف  الدقة تتبع  ملو  والسنة،  القرآن  بغري  والستشهاد  اإلرسائيليات،  من
 22ي.باطن فكر من ختل مل وكذلك األسانيد،
 وهل القرآين؟ اللفظ أراده الذي القرآين عنىملا تبني أن اإلشارية التفسريات استطاعت هل .. . اآلن والسؤال
 عنى؟ملا فهم يف صعوبة إل األمر تزيد ل  التي اإلشارية التفسريات هذه نقبل أن يمكن
 ظهر  وبطن، ظهر له الكريم القرآن أن تعطينا تمعةجم األدلة أن الذهبي حسني حممد يقرر السؤال هذا حول
 ل  للقرآن، الباطنية عاينملا أن غري البصائر، وأرباب وهبةملا أصحاب يفهمه وبطن العريب، اللسان يعرف من كل يفهمه
 .نتصور امم وأعظم نظن ما فوق أمر هي بل ،القارصة مداركنا إليه تصل الذي دحلا عند تقف
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ََسَعتِهََِِمِنََسَعة ََذ َوَِۡل نفِقَۡ﴿  تعاىل: قوله يف قوهلم اإلشاري التفسري أمثلة ومن   يف  فاآلية ،[7 ]الطالق:َ﴾ۦ 
 عرفة، ملا  من  اهلل  وهبه  ما  قدر  عل  اهلل   إىل  يرشد   الواصل  أن  إىل  إشارة  فيها  يرون  السلوك  أرباب  لكن  الزوجة،  نفقة
 ومن ) إليه الواصلون  سعته...(  من سعة ذو )لينفق" :كمحلا يف اهلل  عطاء ابن قال قدره، عل لكن أيضا يرشد والسالك
  ".إليه السائرون (رزقه.. عليه قدر
َقَرا ءَََِلَصَدَقَٰت َٱََ۞إَِنَما﴿  تعاىل:  وقوله َؤلََفةِٱَوَََََعلَۡيَهاََلَۡعَِٰملِيََٱوََََلَۡمَسَِٰكيَِٱَوََََلِلۡف  مَََۡلۡم  َلِرَِقابَِٱَََوِفَََق ل وب ه 
 فيها  يرون  السلوك  أرباب  لكن  الزكاة، مصارف  يف فاآلية  .[60  ]التوبة:ََ﴾لَسبِيِلَ ٱََبۡنَِٱَوََََلَلَِٱَََسبِيلََََِوِفَََلَۡغَٰرِِميََٱَوََ
 هلل.  سكنةملوا الفقر بتحقيق إل  تكون ل القلوب عل اهلل مواهب أن إىل إشارة
 يمكن  ل  موضوعة، أو ،ساقطة  أو ،ضعيفة إما واهية؛ بأدلة التفسري من النوع هذا إلباحة الصوفية استدل وقد
 .تعاىل اهلل كتاب مع الشطحات هذه مثل لتجويز احةملإ ولو منها يؤخذ أن
  اخلامتة 
 اللغة؟  هلذه بالتأويل أم بلغته نفهمه أن نستطيع وهل القرآين، النص فهم لقضية رسيًعا عرضت فقد وبعد،
 يقتض  األمر كان وإذا فهمه؟ صعوبة زادت أهنا أم القرآين  اللفظ مقصود  توضح أن ختلفةملا التفاسري استطاعت وهل
 اإلشاري؟  أم ،أثورملبا  أم بالرأي، التفسري أم اللغوي، التفسري نقبل هل نقبل؟ التفاسري هذه من تفسري فأي للفظ اتفسريً 
 أمهها:  نتائج عدة إىل البحث خلص وقد
 يف   النحاة  بني  اختالفات  من  عنه   تفرع  وما  اللغوي  بني  تنوعت  القرآين  املعنى  لبيان  كثرية  تفاسري  خرجت .1
 باملعنى  أرض مما ديني أو سيايس ملذهب تعصب من شابه وما والتأوييل معنى من عليه يرتتب وما اإلعراب
 العلم. أهل من وكثري العامة عل دللته وخفاء القرآين
 وكشف  تفاسريهم، يف ترسموها التي نهجيةملا القواعد بوضع األمة هذه تاريخ مراحل عرب فرسونملا اهتم  .2
 -)التأسيس  مراحل  بأربعة  التفسريية   ركةحلا   ومرت  وطرقها.  ناهجملا  هذه  أسس  عن  القناع  الباحثون
 التجديد(.  -التفريع -التأصيل
 الكلمة  القرآن فيه استعمل الذي السياق مراعاة عن بمعزل الكريم القرآن تفسري حاولوا الذين اللغويني إن .3
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 القرون أئمة من تبعهم ومن الصحابة ومرويات والسرية النبوية السنة روايات يشمل هنا "السياق"و تارخيي،
 فتاح. ملا هي نظرهم وجهة من "اللغة" تكون األجواء هذه يف األوىل.
 تناولتها  التي النصوص كافة عن تلف خم نص   الكريم فالقرآن الجتاه، وذاك  الرأي، هبذا  نسلِّمَ  أن يمكن ل  .4
 ياة.حلوا للواقع ياتيةحلوا كانيةملوا الزمانية السياقات مع ملتحم نص إنه العربية، اللغة
 قال  ومالبساهتا، ياةحلا معرتك عن معزوًل  واحدة، مجلة يأيت الذي جّردملا النّص  فكرة يرفض نفسه القرآن إنّ  .5
وا َََََّلِينََٱَََوَقاَلَ﴿  تعاىل: ۡرَءانَ ٱَََعلَۡيهَََِن ِزَِلَََلَۡوَّلََََكَفر  ۡلََََلۡق  ََوَرتَلَۡنَٰهَ ََف َؤاَدَك َََۦبِهَََِِِل ثَِبَِتََََكَذَٰلِكَََََوَِٰحَدٗة َََةَُٗج 
 الوحي   باتصال"  النبّي   فؤاد  يثبُّت   النبوية  الدعوة   بوقائع   هذا  بالتحامه  فهو   . [32  ]الفرقان:ََ﴾٣٢تَۡرتِيٗلَ
 القرآن. نزول ومداومة
 مراحلها. يف تفاوتت ذلك، بعد فرسينملا ولغة األم القرآين النص لغة بني فجوة هناك انك  أنه شك ل  .6
 مرحلة   بدأت  حيث  التدوين  وعرص  النبوة  عرص  بني  واللغوي  الزمني  والتباعد  التدوين  عرص  بعد  بدأت .7
 الفقهية  ذاهبملا  تعددت  كم  الفلسفة،  وكتب  والرصف،  والنحو  اللغة  علوم  لتشمل  ونشطت  التدوين،
 والنعرة ذهبيةملا بالنزعة كله ذلك  مصحوًبا والختالفات اآلراء، بكثري َتعج   - شك ول  - وهي والعقدية،
 مذهبه.  إىل يميل كل التعصبية،
 صاحبه يريد الذي التفسري، هذا خطأ إىل راجع طورةخلا تلك ومرد بالغة، خطورة عل ينطوي بالرأي التفسري .8
ل أن  اللغة معاين أحد كونه عنىملا هذا  ويقرر العربية، اللغة معاين من اعتقده ما عل  الكريم القرآن ألفاظ حيمِّ
لملا حال اعتباره يف يضع أن دون العربية  أيضا.  به خاطبملوا القرآن عليه نزَّ
 واص خلا إل  يدركه ل  والباطن للعوام الظاهر وأن وباطنًا، ظاهًرا للقرآن أن الصويف اإلشاري التفسري يرى .9
 مبارشة. لدنية معارف عن مهل ويكشف بصائرهم، ينري إهلي فيض هو واصخلا إدراكو
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 الكريم  القرآن  مشكل  ف  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  منهج 
The Methodology of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in Dealing with Problematic Quranic Verses 
Sabah Ayesh Al Johani *  اجلهني  عائش  صباح 
 خفي ما  القرآن مشكل" أن الباحث ويرى الكريم، القرآن مشكل ف  الرازي الدين فخر اإلمام منهج البحث هذا يتناول امللخص: 
 مشكلة  وتربز ،"والعلمية واللغوية الرشعية والقواعد األصول من معترب أصل أو رشعي؛ نص مع تعارض أو بغريه، التبس أو معناه،
 مشكل  مع  التعامل  ف   األعالم  األئمة  مناهج  جتلية  الباحثني  من  حتتاج  متجددة،  مستمرة  إشكالية  القرآن  مشكل  كون  ف   البحث
 فهم إىل البحث وهيدف الكريم، القرآن مشكل جتاه والعقدي العلمي االضطراب موجات مواجهة للباحثني يتسنى حتى القرآن،
 االستقرائي املنهج البحث ف  استُْخِدم وقد القرآن، مشكل دفع ف  الرازي الدين فخر اإلمام منهج وإظهار القرآن، مشكل حقيقية
 الكريم،   القرآن  مشكل  دفع  ف   ومنهجه  به،  الرازي   اإلمام  وعناية  منه،  واحلكمة  القرآن،  مشكل  مفهوم  البحث  وتناول  حلييل.الت
 الرازي  وأن كبريا ، اهتامما   القرآن مشكل بدفع اهتم  موسوعي إمام الرازي الدين فخر اإلمام  أن أمهها: نتائج إىل البحث وخلص
 املنطقية  القواعد واستخدامه والتأويل، العقيل الدليل باعتامد عنهم  ويمتاز املشكل، دفع وسائل من عدد ف  العلامء من غريه مع يشرتك
 القرآين.  النص ف  املشكل لدفع طريقا   البالغية النكات ذكر ف  وتوسعه والكالمية،
 . بالغي  مفاتيح  القرآنية؛  الدراسات القرآن؛  مشكل ؛الرازي الدين فخر  ؛ التفسري املفتاحية:  الكلامت 
ABSTRACT: This research deals with the approach of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in addressing mushkil al-
Qurʾān which is “whatever that conceals the real meaning of a Quranic verse, or leads to an 
unintended meaning, or contradicts a legitimate source in Islam or a significant Islamic ruling, or 
linguistic and scientific principles.” The research aims to explain the concept of mushkil al-Qurʾān and 
expound the approach of al-Rāzī in dealing with the subject.  The inductive and analytical methods 
were adopted in the research. The research deals with the concept of mushkil al-Qurʾān, the wisdom 
behind its presence in Divine commandments, al-Rāzī’s concern with the subject and his approach 
to clarifying the problems. The research concludes with some important findings: al-Rāzi is an 
intellectual, knowledgeable and specialist scholar who demonstrated an interest in the subject of 
mushkil al-Qurʾān, he adopted several strategies to solve the problem like other scholars, and he was 
distinguished amongst them due to his prominence in rational, logical, and rhetorical sciences. 
Keywords & phrases:  Tafsīr; taʾwīl; Fakhr al-Dīn al-Rāzī; mushkil al-Qurʾān; Quranic studies; Mafātīḥ al-
Ghayb. 
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 عبده  حممدا    أن  وأشهد  له،  رشيك  ال   وحده  اهلل   إال   إله  ال  أن  وأشهد  فيه،  مباركا    طيبا    كثريا    محدا    هلل  احلمد
  وبعد: أمجعني، وصحبه آله وعىل واآلخرين، األولني يف عليه اهلل صىل ورسوله،
 وعلومه،  الكريم القرآن  عىل  ءالعلم  أقبل  هلذا العزيز، كتابه يف الدين وعلوم الرشيعة أرسار جعل تعاىل اهلل  فإن
 سهام   وترد  الفهوم،  لذوي  اإلعجاز  معامل  وتظهر  العلوم،  سائر  تنضبط  به  إذ  ومتشاهبه،  القرآن  مشكل  علم  السيام
 الدين   فخر اإلمام  الكريم القرآن  مشكل  لدفع انتصبوا   الذين  األعالم هؤالء  ومن الغشوم، املفرتي  نحر  يف التشكيك
 اإلشكال،  مظاهر من كثريا   ورد   الدقائق، من كثريا   فأبرز دقيق، بمنهج القرآن مشكل دفع يف ومتيز ه(،606)ت: الرازي
 من  ذلك يف  ملا القرآن، مشكل دفع  يف الرازي اإلمام  منهج  إبراز يف الباحث رغب وقد علمية، وقواعد قوية، بمنهجية
 العاملني.  رب كالم يف معليه  تطرأ التي اإلشكاالت مع التعامل بطرق الباحثني تزويد يف أمهية
 العلامء مناهج وبيان القرآن، مشكل عن اإلشكاالت دفع إىل واملتكررة الدائمة  احلاجة يف البحث إشكالية تربز
 إىل  احلاجة وتشتد العلامنية، وبريد العلم، مرتزقة يتومهها التي الطعون وهدم الشكوك، ودفع الشبهات، إلزالة ذلك، يف
 العلامء  من غريه عن ميزه مما والعقل، النقل بني فيه مجع منهجا   العتامده القرآن، مشكل دفع يف يالراز الفخر منهج إبراز
 وما  منه، واحلكمة الكريم، القرآن مشكل مفهوم ما التالية: األسئلة عن البحث وجييب الكريم. القرآن مشكل دفع يف
 بيان  يف  البحث  أهداف تتحدد  وبالتايل، الكريم؟  آنالقر  مشكل  دفع  يف  الرازي  الفخر  اإلمام  منهج  ما  أنواعه؟ أسبابه
 القرآن  مشكل دفع يف  الرازي الفخر منهج إظهار وكذلك وأنواعه، واسبابه منه، احلكمة ومعرفة القرآن، مشكل مفهوم
 ن القرآ   مشكل  دفع  يف  الرازي  الفخر   منهج  وحتليل  الستقراء  التحلييل  االستقرائي  املنهج  البحث  يف  استُْخِدم   الكريم.
 التعامل  يف منهجه بيان يف تساهم التي الرازي، الدين فخر ومؤلفات الكريم، القرآن مشكل يف البحث وينحرص الكريم.
 الكريم.  القرآن مشكل مع
 ييل:  ما منها نذكر ومطالبه، البحث هذا مباحث يف الباحث منها أفاد عديدة دراسات ناكوه
 القصري، مقرن بن العزيز عبد بن أمحد ودراسة، عرض الكريم، القرآن تفسري يف الواردة املشكلة األحاديث .1
 ابن  دار  وطبعتها  ،1428  والسنة،  الكتاب  قسم  الدين،  وأصول  الدعوة  كلية  القرى،  أم  جامعة  دكتوراه،
  صفحة(. 791) ،1430 األوىل طبعتها اجلوزي
 كلية  اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة ماجستري، املنصور، محد بن اهلل عبد الكريم، القرآن مشكل .2
  صفحة(. 492) ،1426 األوىل،  الطبعة اجلوزي، ابن دار وطبعتها وعلومه، القرآن قسم الدين، أصول
 جامعة  ماجستري، احلريب،  عيل نب عيل بن العزيز عبد وإعرابا ،  وتفسريا   لغة   الفرشية القراءات مشكل توجيه .3
 صفحة(. 524) ،1417 والسنة، الكتاب قسم الدين، وأصول الدعوة كلية القرى، أم
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 به.  زي الرا  الدين  فخر  اإلمام  وعناية  الكريم،  القرآن مشكل  مفهوم  .1




ُ َُوأ تََشَٰبَِهَٰت   ، [7 عمران: ]آلُ﴾ُم 
ا﴿  ببعض،  بعضه  القرآن  ورضب  الفتنة  ابتغاء  املتشابه  تتبع  من  جناية  تعاىل  اهلل  أعظم  وقد م 
َ
ِينَُٱُُفَأ َُزۡيغُ ُُق ل وبِِهمُُُِۡفَُُُّل 
وِيلِهُُِبۡتَِغآءَُٱُوَُُلۡفِۡتَنةِٱُبۡتَِغآءَُٱُِمۡنهُ ُتََشََٰبهََُُماَُفَيت بِع ونَُ
ۡ
ُتَأ  واالجتهاد  املتشابه تأويل رشف  العلامء  وأعطى ، [7 عمران: ]آلُ﴾ُۦ 
وِيلَهُ َُُيۡعلَمُ َُُوَما﴿  إشكاله،  ورفع  بيانه  يف
ۡ
ُُُۥُٓتَأ هُٱُُإِّل  ونَُٱُوَُُُلل    يقدم  املبحث  هذا  ويف  ،  [7  عمران:  ]آلُُ﴾لۡعِلۡمُِٱُُِفُُُلر َِٰسخ 
 مطلبني:  يف وأسبابه، الكريم، القرآن مشكل مفهوم الباحث
 منه  واحلكمة  الكريم،  القرآن  مشكل  تعريف  1.1
 اإلشكال  دفع يف مناهجهم وتعددت واملتخصصني، العلامء  ألسنة عل الكريم القرآن مشكل مصطلح جرى
 العاملني. رب كالم يف وقوعه من احلكمة وبيان املشكل مفهوم  الباحث يتناول املطلب هذا  ويف الكريم، القرآن  آيات عن
 واصطالحا   لغة  القرآن  مشكل  تعريف  1.1.1
 يف  أشكل الفعل ويأيت ُمْشكٌِل، فهو إْشكاال ؛ ُيْشكُِل  أْشَكَل  ِمنْ  فاعل، اسم املُْشكِل اللغة: يف املُْشكِل تعريف
 الشكل،   شكل:  "  قوله  يف  منظور  ابن  املعاين  هذه  مجع  وقد  واملامثلة.  واالشتباه،  ،وااللتباس  االختالط،  بمعنى  اللغة
 لبس،  أي أشكلة وبينهم ملتبسة، أشكال: وأمور التبس.  األمر: وأشكل ،وشكول أشكال واجلمع واملثل، الشبه بالفتح:
 عند  واألشكُل   اختَلط،  أي  األمرُ   َعيَل    َأشكَل "  فقال  االختالط  معنى  إىل  األنباري    ابن  وأشار 1".مشكل  خمتلط  وكل
 أمثاله   أي  أشكاله  يف  الداخل  املشكل:  "  الزبيدي   قال  وااللتباس  التداخل  معنى  ويف 2"،املختلطان  اللونانِ   العرب:
 3".وأشباهه
 جهة   من  واحد  كل  تناوله  حيث   للمشكل،  العلامء  تعريفات  تباينت  اصطالحا :  القرآن  مشكل  تعريف
 القرآن  علوم  يف  املشكل  مفهوم   حتديد   يف  يساعدنا   ما  عل   أقترص  سوف  لذا  وتشاكلت؛  اتالتعريف  فكثرت  ختصصه،
 وحديثا :  قديام   القرآن علوم يف املتخصصني عند املشكل تعريفات بعض عرض خالل من وذلك الكريم،
: القرآن علوم يف املشكل تعريفات .أ  عند القرآن علوم يف للمشكل كامال   تعريفا   نجد نكاد ال  قديام 
 وإن  متشابه، ودق: غمض ما لكل يقال قد " بقوله املشكل عرف حيث قتيبة ابن عند  إال القدماء
 أي  أشكل ألنه مشكال : وسمي املشكل، املتشابه ...ومثل بغريه، الشبه جهة من فيه احلرية تقع مل
 اجلهة  هذه من غموضه يكن مل وإن غمض ملا يقال قد ثم وشاكله، فأشبهه غريه شكل يف دخل
 
1 Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (Cairo: Dar al-Ma’arif, n.d.). 
2 Muḥammad ibn Aḥmad Abū Manṣūr al-Azharī, Tahdhīb al-Lughah (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-
ʿArabī, 2001), 10:16. 
3 Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Faḍl Murtaḍā al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs Fī Jawāhir al-Qāmūs (Dār al-
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 بعض  يف املشكل تناول فالزركش  له، تعريف  تقديم دون املشكل مع  غريه تعامل بينام  4".مشكل
 بني التعارض ُيوِهمُ  ما وهو "املُْختلف، موهم معرفة والثالثني: اخلامس النوع  يف  بقوله صوره
 االختالف  موهم وبني بينه ومجع واألربعني الثامن النوع يف املشكل تناول والسيوطي:  5"،آياته
 أن   غري  االختالف،  التناقض  موهم  غري  عنده  املشكل  أن   يوهم  مما  املغايرة،  تفيد   التي  بالواو
 عن  نزهم  اهلل  وكالم  ظاهرا   واالختالف  التناقض  أوهم  ما  عنده  املشكل  أن  عل  يدل  االستقراء
 6.ذلك
 حيث القرآن، مشكل مصطلح بتحرير املعارصون اهتم املعارصين: عند القرآن  مشكل تعريفات .ب
 املنصور:  يرى بينام 7عنه،  خارج ألمر أو لذاته معناه أو لفظه املتأمل عل التبس ما" أنه احلريب عرفه
 إال منها املراد  يعرف فلم يناملفرس من كثري عل واشتبه معناها التبس التي القرآنية اآليات " بأنه
 8".والتأمل بالطلب
 ملفهوم  شموال    أكثر  املعارصين  الباحثني  تعريفات  أن:  الباحث  يرى  املختار:  التعريف  وترجيح  التعقيب
 وهلذا وخفي، معناه غمض عام وغفلوا التعارض، أوهم أو التباس، فيه ما عل املشكل قرصت لكنها القرآن، مشكل
 من  معترب أصل أو رشعي؛ نص مع تعارض أو بغريه، التبس أو معناه، خفي ما " هو القرآن شكل م  أن الباحث يرى
 املعنى  أو اللفظ يف الكريمة اآلية عل طرأ إشكال كل يشمل بذلك وهو ."والعلمية واللغوية الرشعية والقواعد األصول
 خارجي. أو ذايت بسبب
 الكريم  القرآن يف  املشكل  وجود  من  احلكمة  1.1.2
 واملعاين،   األلفاظ  من  جوانبه  بكل  احلكم  حتيط   فائدة؛  بال  يشء  فيه  ليس  تعاىل،  اهلل   كتاب  الكريم   القرآن 
 يأيت:  ما الكريم القرآن يف املشكل وجود من املستنبطة احلكم ومن آياته، ومجيع سوره وسائر واملشكل، واملتشابه واملحكم
 غاية  يف  وكانوا العرب، بلغة الكريم  القرآن  نزل عرب: ال  هبا اهلل  حتدى التي  اإلعجاز  وجوه  من  وجه  إظهار  .أ
 املشكل   عل  مشتمال    الفصاحة  وأعاجيب  البالغة  بصنوف  الكريم  القرآن  فجاء  البالغة،  وقمة  الفصاحة،
 املشكل  من احلكمة هذه إىل السيوطي أشار وقد كالمهم؛ بجنس ليتحداهم وتأمل روية إىل فهمه حيتاج الذي
 
4 ʿAbd Allah ibn Muslim Abū Muḥammad Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mushkil al-Qurʾān (Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, n.d.), 68. 
5 Muḥammad ibn ʿAbd Allah Badr al-Dīn al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān (Beirut: Dār Iḥyāʾ 
al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1957), 2:45. 
6 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Itqān Fī ʿUlum al-Qurʾān (Madinah: King Fahd 
Glorious Quran Printing Complex, n.d.), 2:72. 
7 ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAlī al-Ḥarbī, ‘Tawjīh Mushkil al-Qirāʾāt al-ʿAshariyyah al-Farshiyyah Lughatan Wa 
Tafsīran’ (Umm Al Qura University, 1996), 89. 
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ا الوجه " بقوله  منزه  تعاىل وكالمه اآليات، بني التعارض يوهم حتى مشكله ورود إعَجازه: وجوه من بعالس 
 9".للكالم إعجاز فيه بل ذلك، عن
 والزمان   املكان  يف  الرشيعة  عاملية  يالئم  الكريم  القرآن  نزل  الرشيعة:   مرونة   واحتامل   اخللق   عل   التوسعة  .ب
 من  األفهام تفاوت عن الناجتة ظنيته يف يكون ملا املشكل وجود تتطلب املحدودة غري العاملية وهذه واإلنسان،
 ال ق  الرشيعة،  ومرونة  الترشيع  يرس  يعكس  مما  املعترب  اخلالف  يف  املقبولة  األقوال  وتعدد  الرتجيح  اختالف
ب مل اهلل أن   اعلم" الزركش: ا ظني ة، جعلها بل  قاطعة، أدلة الرشعية األحكام مجيع عل ينص   للتوسيع  قصد 
. مذهب   يف ينحرصوا لئال كلفني؛امل عل  10"واحد 
 ورفع  هلم ترشيف ذلك ويف عليه: الواردة  اإلشكاالت  وإزالة  النص  فهم  يف  عقوهلم  إعامل  عل  العلامء  حث  .ج
ِينَُُٱُُلََعلَِمهُ ﴿  تعاىل  قال  والسنة،  الكتاب  من  الرشيعة  أحكام  الستنباط  أهال    اهلل  جعلهم  إذ  لقدرهم َُّل 
ونَهُ  ۡمهُُُۥيَۡسَتۢنبِط   فيحصل   اإلشكال،  مواطن  وحترير   النص   فهم  إىل  حيتاج  واالستنباط   [83  ]النساء:ُُ﴾ِمۡنه 
 لِْلِعْلمِ   املُْوِجِب   الن َظرِ   َعَل   اْلُعَلاَمءَ   لِيَُحث    َوِمنَْها:"  املشكل  أو  املتشابه  فوائد  يف  الزركش  قال  كام   التفاضل
ِق  نْ عَ  َواْلبَْحِث  بَِغَواِمِضهِ 
َممِ  اْستِْدَعاءَ  َفإِن   َمَعانِيهِ  َدَقائِ  َفْضلِ  إِْظَهارُ  اْلُقَرِب،...ومنها َأْعَظمِ  ِمنْ  َذلَِك  ملَِْعِرَفةِ  اهْلِ
 يستوجب   إشكال  بال  حمكام    أي  –   ظاهرا    كله  كان  لو  القرآن  أن  عل  قتيبة  ابن   ونص 11"،اجْلَاِهلِ   َعَل   اْلَعامِلِ 
 12.اخلواطر وماتت املحنة، وسقطت الناس، بني التفاضل لبطل -النظر
 أمرنا  والعمل: التدبر  عليه  املتوقف  الفهم  ليحقق  علمه  عن  والبحث  طلبه  إىل  اإلنسان  يدفع  املشكل  وجود  .د
 بحث  إشكاال   املسلم وجد ما فإذا الكريم، القرآن فهم يستلزم وهذا به، والعمل الكريم القرآن بتدبر تعاىل اهلل
 مررت  ما " مرة بن عمرو قال بذلك،  اخلاصة الكتب يف مظانه ومن العلم أهل من علمه وطلب رهحتري عن
ۡمَثَٰل ُٱَُوتِلَۡكُ﴿ :يقول اهلل سمعت ألين أحزنتني  إال  أعرفها ال  اهلل كتاب من بآية
َ
َُُوَماُلِلن اِسُ ُنَۡۡضِب َهاُۡۡل
ٓ َُيۡعقِل َها
ُ ونَُٱُُإِّل   رام  ومن  العلم،  طلب  إىل  النفوس  حيرك  اإلشكال  فوجود  وبذلك13 .[43  ]العنكبوت:ُُ﴾٤٣لَۡعَٰلِم 
ل الكريم القرآن علوم  كلها. الرشعية العلوم طريقها يف حص 
 املسلم يتعبد اهلل: عند  من  القرآن  بأن والتسليم بالغيب  لإليامن  اختبارا   الكريم  القرآن  يف الوارد  املشكل  يمثل  .ه
 الظاهر،  باملحكم اإليامن ويسهل تعاىل، اهلل كالم الكريم القرآن أن املطلق والتسليم الكامل باإليامن تعاىل هلل
 
9 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Muʿtarik al-Aqrān Fī Iʿjāz al-Qurʾān (Beirut: Dār 
al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), 1:73. 
10 Muḥammad ibn ʿAbd Allah Badr al-Dīn al-Zarkashī, al-Baḥr al-Muḥīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh (Dār al-Kutbī, 
1994), 8:119. 
11 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 2:75. 
12 Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mushkil al-Qurʾān, 58. 
13 ʿAbd al-Raḥmān Abū Muḥammad al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 3rd ed. (Saudi 
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اَلء    إِْنَزاُلهُ "  فكان  منه،  الشارع  قصد   يعرف  ومل  معناه  يظهر  لومل  حتى  به  اإليامن  يتطلب  فإنه  املشكل  أما
 اْبتِ
ا َغالِ  َوالت َعبُّدِ  هِ فِي بِاْلَوْقِف  َواْمتَِحان 
ْ  َوإِنْ  َفْرِضَها َوَقَضاءِ  التِّاَلَوةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  بِااِلْشتِ  املَُْرادِ  ِمنَ  فِيَها  َما َعَل  َيِقُفوا  مَل
ا بِهِ  اْلَعَمُل  جَيُِب  ال ِذي اَلَوةِ  اْعتِبَار 
  14".املَْنُْسوخِ  بِتِ
 اخلطاب  يف املشكل بوجود البرشي للعقل جديدة ا  آفاق الكريم القرآن فتح املذاهب: مجيع  عند للعقل  دعوة . و 
 ااِلْستَِعاَنةِ  إِىَل  فِيهِ  الن اظِرُ  فيْفتََقرَ " إشكال، من به  ما إزالة أو النص من املراد إىل الوصول عليه جيب إذ الرشعي،
ا َواْلبَيِّنَِة، ااِلْستِْداَللِ  يَاءِ ِض  إِىَل  َوَيِصُل  الت ْقلِيِد، ُظْلَمةِ  َعنْ  َيتََخل ُص  َوِحينَئِذ   اْلَعْقِل، بَِدلِيلِ  هُ  َكانَ  َلوْ  َأم   حُمَْكام   ُكلُّ
 ْ ىَل  َيْفتَِقرْ  مَل
ِك  إِ لِ  الت َمسُّ
اَلئِ   اْلَعْقلِي ةِ  بِالد 
 15".َوالت ْقلِيدِ  اجْلَْهلِ  يِف  َيبَْقى َكانَ  َفِحينَئِذ 
 وأنواعه.  الكريم،  القرآن  يف  املشكل  وقوع  أسباب  1.2
 مخسة  عل الزركش  فاقترص للمشكل، تعريفهم وفق وأنواعه الكريم القرآن  يف اإلشكال أسباب العلامء تناول
 17، املشكل أنواع ذكر يف وأفاض سببا   عرش أربعة املنصور جعلها بينام  16، املشكل  أنواع يذكر ومل اإلشكال لوقوع أسباب
 بمثابة   واألنواع  ومصدره،  اإلشكال  مبعث  هي  األسباب  ألن   واألنواع،  األسباب  بني  تداخال    القارئ  جيد  ما  وغالبا  
،  تعد التي العامة األسباب من عددا   الباحث يعرض هلذا جامعة؛ وصور رئيسة موضوعات إىل اإلشكال تصنيف  أنواعا 
 يأيت: فيام اجلزئية األسباب باقي حتتها ويندرج
 واالختالف  التعارض  توهم  1.2.1
 هو  وقيل 18،اآلخر  يقتضيه  ما  عدم  أحدمها  يقتيض  بحيث  مطلقا    الرشعية  األدلة  بني  التامنع  هو  التعارض:
 عل  ورد واختالف تعارض وكل كله، ذلك عن منزه والقرآن 20، والتعارض  االضطراب معناه: واالختالف 19،التناقض
اهُ  َفإَِذا اْلُقْرآن آَياِت  َبنْيَ  َتَضاد   اَل " اهلل رمحه الشاطبي قال .بحقيقي ليس ظاهرٌي  توهم فهو اآليات ْأِي  َباِدَئ  َأد   َظاِهرِ  إِىَل  الر 
اَلِف، ااِل  اْنتَِفاءَ  َيْعتَِقدَ  َأنْ  َعَليْهِ  َفَواِجٌب  اْختِاَلف  
لِ  املُْْضَطرِّ  ُوُقوَف  َفْليَِقْف  فِيِه. اْختِاَلَف  اَل  َأنْ  َلهُ  َشِهدَ  َقدْ  اهلل َ أِلَن   ْختِ
ائِ  الس 
اض   َغرْيِ  ِمنْ  املَُْسلِّمِ  َأوِ  اجْلَْمِع، َوْجهِ  َعنْ   الصورة ه هذ حتت  ويندرج 21"،َذلَِك  ِمنْ  َعَليْهِ  وال  املَْْوِت  إِىَل  َباِحث ا يبقى َأوْ  اْعرِتَ
 مثل:  الكريم، القرآن مشكل من كثري
 
14 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 2:75. 
15 Muḥammad ibn ʿUmar Abū ʿAbd Allāh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb (Beirut: Dār al-Fikr, 
1981), 7:142. 
16 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 2:45. 
17 al-Manṣūr, Mushkil al-Qurʾān al-Karīm, 119. 
18 Muḥammad ibn Aḥmad al-Shāfiʿī Jalāl al-Dīn al-Maḥāllī, Sharḥ al-Waraqāt Fī Uṣūl al-Fiqh (Palestine: 
al-Quds University, 1999), 170. 
19 Muḥammad ibn Muḥammad Abū Ḥamid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā Fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 1992), 279. 
20 Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm (Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 1986), 2:364. 
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مُ َُُوَّلُ﴿  تعاىل:  قوله  يف  كام  اآليات:  يف  املوضوع  اختالف .أ ه  ُ ٱُُي َكل ِم   ظاهره   ،[174  ]البقرة:ُُ﴾لل 
مُۡ َلَنَۡسَُُُفَوَرب َِكُ﴿  تعاىل:  َقْولِهِ   َمعَ   متعارض ۡۡجَعِيَُُُلَن ه 
َ
ا٩٢ُُأ - 92  ]احلجر:ُُ﴾٩٣َيۡعَمل ونَََُُُكن وا َُُُعم 
39]. 
مُۡ﴿  تعاىل  قوله  يف  كام  والزمان:  املكان  ختالفا .ب َُُُٰلۡقَِيََٰمةِٱُُيَۡومََُُُوََنُۡش  ه  وهِِهمََُُُۡعَ ۡمٗياُُو ج  َُوب ۡكٗمُاُُع 
ا ُ م ٗ  قول  مع ارضيتع  وظاهره اآلخرة،  يف الكافر عن  الرؤية نفي العمى والزم ،[97 ]اإلرساء:ُ﴾َوص 
ونَُٱَُورََءا﴿ :تعاىل اهلل ۡجرِم  مَُفَظنحٓوا ُُنل ارَُٱُلۡم  ن ه 
َ
وَهاُأ َواقِع    .[53 ]الكهف:ُ﴾مح
 عمران:  ]آلُ﴾ت َرابُ ُِمن﴿ إنه: آدم خلق يِف  َتَعاىَل  َكَقْولِهِ  خمتلفة: أطوار أو أحوال عل الفعل  وقوع .ج
ِنُۡ﴿ ومرة ،[59 ۡسن ونُ ََُحَإ ُُم  ِن﴿ ومرة ،[26 ]احلجر:ُ﴾٢٦م  زِبُ ُِطيُ ُم 
 ،[11 ]الصافات:ُ﴾١١ّل 
ارُِٱكََُُصلَۡصَٰلُ ُِمن﴿ ومرة
 قلبه  يف يقع قد اآليات هذه القارئ يقرأ عندما ،[14 ]الرمحن:ُ﴾١٤لَۡفخ 
 ألنه  املعنى، يف متفقة كلها اآليات هذه أن واحلقيقة املذكورة. األوصاف تعدد بسبب بينها، التعارض
 22.صلصاال   ثم مسنونا   محا   ثم طينا   جعله تراب من خلقه تعاىل
 جهات   إىل  الواحد  الفعل  ينسب  عندما  التعارض  بتوهم  اإلشكال  يقع  قد  الفعل:  جهة  اختالف .د
مُ۞ق ۡلُ﴿ تعاىل قوله يف كام متعددة، لَك َُُيَتَوف ىَٰك  ِيٱُلَۡمۡوتُِٱُم  ََُُّل  ِ ك  مُُۡو   وقوله  ،[11 ]السجدة:ُ﴾بِك 
ِينَُٱُُإِنُ ﴿  تعاىل مُ َُُّل  َٰه  َٰٓئَِكةُ ٱُُتََوف ى ُ ٱ﴿  تعاىل  اهلل  وقول  ،[97  ]النساء:ُُ﴾لَۡملَ ُُُلل  َسُٱَُُيَتَوّف  نف 
َ
ُِحيَُُُۡۡل
 ويف  املالئكة، إىل الثانية ويف  بنا، املوكل املوت ملك إىل األوىل يف الفعل ُنسب ،[42 ]الزمر:ُ﴾َمۡوتَِها
 اآليات تدبر ومن متعددة؟ جهات إىل الواحد الفعل ينسب كيف اإلشكال فيقع تعاىل، اهلل إىل الثالثة
 يفعل  ال  وكالمها املالئكة، من أعوانه وتساعده بذلك يقوم املوت ملك ألن فيها إشكال ال  أنه علم
 23".تعاىل اهلل بإذن إال  شيئا  
 مما   والنسخ،  اإلحكام  بني  الواحدة  اآلية  يف  العلامء  خيتلف   قد  اآلية:  يف  النسخ  أو  اإلحكام  احتامل .ه
 أمثلة  ومن 24عنه،  متأخر رشعي بدليل رشعي حكم رفع والنسخ: معناها، بيان يف  إشكال عليه يرتتب
اِنُُٱ﴿  :تعاىل  اهلل  قول  والنسخ  اإلحكام  يف  اختالفهم ُُُيَنِكحُ َُُّلُُُلز  وَُُُۡزانَِيةُ ُُإِّل 
َ
ُۡشَِكةُُُٗأ انَِيةُ ٱُوَُُُم  َُّلُُُلز 
ُٓ َها ُُيَنِكح  وَُُۡزانُ ُإِّل 
َ
ُۡشِك  ُُأ  ذلك  عل وترتب واإلحكام، النسخ بني فيها العلامء اختف ،[3 ]النور:ُ﴾م 
 25الفقهاء.  بني وخالف إشكال
 
22 Muḥammad ibn Abū Bakr al-Ḥanafī Zayn al-Dīn al-Rāzī, Anmūzaj Jalīl Fī Asʾilah Wa Ajwibah ʿan 
Gharāʾib Āy al-Tanzīl (Riyadh: ʿĀlam al-Kutub, 1991), 498–99. 
23 Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Jaknī al-Shanqīṭī, Dafʿ Īhām al-Iḍṭirāb ʿan Āyāt 
al-Kitāb (Cairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1996), 184 with slight modification. 
24 Muḥammad ibn Sāliḥ al-ʿUthaymīn, al-Uṣūl Min ʿIlm al-Uṣūl (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2009), 51. 
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 هذا   حيدث  النبوية:  األحاديث  مع  التعارض  توهم  الصحيح:  واحلديث  اآلية  بني  التعارض  توهم .و
 بديع  واستنباط  النظر،  بدقة  يزول  ما  ورسعان  والتأمل،  التمعن  قبل  املتوهم  الظاهري  اإلشكال
ل وا ُٱ﴿ :تعاىل اهلل قول ومثاله: احلكم، نت مُُۡبَِماُۡۡلَن ةَُٱُۡدخ   يف  متعارض ،[32 ]النحل:ُ﴾٣٢َتۡعَمل ونَُُك 
 األمرين بني تنايف وال  26"،عمله  اجلنة منكم أحد يدخل لن " وسلم عليه اهلل صل النبي قول مع ظاهره
 اهلل   برمحة  اجلنة  فدخول  املعاوضة،  باء  وليست  السببية  باء  بالعمل  الدخول  أثبتت  التي  الباء  ألن
 27.باألعامل والدرجات املنازل واقتسام
َقاِت: اجْلَاِمعُ  َوُهوَ  َواْعتِبَاَرْينِ  بَِوْجَهنْيِ  .ز  أو  علنيف وجود عند التعارض بتوهم اإلشكال يقع  قد لِْلُمْفرَتَ
لَۡفََُُُخِۡسيَُ﴿   َكَقْولِِه:  واحد،  ملعمول  متعارضني  وصفني
َ
 موضع  ويف  ،[4  ]املعارج:ُُ﴾٤َسَنة ُُُأ
لِۡفُ﴿
َ
 حدمهاأف  خمتلفني،  باعتبارين  الوصفني  أن  ُعلم  إذا  اإلشكال  ويزول  ،[47  ]احلج:ُُ﴾َسَنة ُُُأ
 28.الكافر حال باعتبار واآلخر املؤمن، حال عتباراب
 اللغوي  املشكل  1.2.2
 ووجوه  اللهجات فيها تعددت العرب لغة ألن وذلك لغوي، بسبب الكريمة اآلية عل إشكال يطرأ قد 
 حظوظ  والختالف بيان،  وأوضح  فصاحة  بأعل  الكريم  القرآن  نزل  وقد  الكالم،  ورضوب  الفصاحة  وأنواع  البالغة
 منها: صور يف الكريامت اآلي عل اإلشكال يطرأ قد  اللغة يف الناس
 القصة  ترد حيث اخلامس النوع يف اللفظي املتشابه إىل الزركش أشار اللفظي: التشابه بسبب اإلشكال .أ
 يف  القصص تكرار من احلكمة يف اإلشكال فيقع 29متفاوتة،  ةمتشاهب بألفاظ متعددة  مواضع يف الواحدة
 يف  اختلفوا وقد " ثريك  ابن  قال القبلة، وآيات األنبياء، قصص يف كام متفاوتة، بألفاظ متعددة مواضع
 إنام  وقيل: أحوال، عل منزل هو بل وقيل: تأكيد، فقيل: مرات، ثالث القبلة آيات تكرار هذا حكمة
 30"السياق من بعده أو قبله بام لتعلقه ذلك ذكر
 أو  يعرف ما غري عل جاءت متواترة قراءة املفرسين بعض عل يشكل قد اإلعراب: بسبب اإلشكال .ب
ِنَُُلَِكثِي َُُزي نََُُوَكَذَٰلَِكُ﴿ عامر ابن قراءة يف كام اإلعراب، قواعد من يرجح ُۡشِكِيَُٱُم  ۡوَلَِٰدهِمَُُۡقۡتَلُُلۡم 
َ
ُأ
مُۡ ََكٓؤ ه  َ اِي   بَِضمِّ   َعاِمر    اْبنُ   َقَرأَ "  ،[137  ]األنعام:ُُ﴾ُش  َن(  ِمنْ   اْليَاءِ   َوَكرْسِ   الز   ،   )َقتُْل(  اَلمِ   َوَرْفعِ   )ُزيِّ
 
26 Aḥmad ibn Muḥammad Abū Abd Allāh Ibn Ḥanbal, al-Musnad, ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ (Beirut: 
Muʾassasah al-Risālah, 2001) Musnad Abū Hurayrah, no. 7077. 
27 Muḥammad ibn Abū Bakr Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ḥādī al-Arwāḥ Ilā Bilād al-Afrāḥ 
(Cairo: Maṭbaʿah al-Madanī, n.d.), 87–88. 
28 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 2:62. 
29 al-Zarkashī, 1:112. 
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َزةِ  َوَخْفضِ  )َأْواَلَدُهْم( َدالِ  َوَنْصِب  ِهْم( مَهْ
َكائِ إَِضاَفةِ  )رُشَ
 واستشكلها  الطربي، ردها وقد إَِليْهِ  )َقتُْل( بِ
 31. إشكاهلا من أزال وبام تواترها، من أثبت بام درالص  أثلج اجلزري ابن لكن   الزخمرشي،
 بني  اآلية يف النسبي اإلشكال فيقع املفرس عل ويغمض اللفظ يدق قد اللفظ: غرابة بسبب اإلشكال .ج
َِٰكَهةُٗ﴿  تعاىل اهلل قول أشكل وقد املفرسين، ب ٗاَُوَف
َ
ا   " لفظ لغرابة بكر أيب  عل [31 ]عبس:ُ﴾٣١َوأ  "أب 
 32". أعلم ماال  اهلل  كتاب يف قلت أنا إن تقلني، أرض أي أو تظلني، سامء أي " بكر وأب الصديق قال حتى
 خفي  إذا باإلشكال الكريمة اآلية املفرس يصف قد استحالته:  توهم أو املعنى خفاء بسبب اإلشكال .د
َها﴿ تعاىل قوله  يف  كام منها، باملراد  يظفر ومل معناها يح
َ
َٰٓأ ِينَُٱُيَ مَُُۡشَهََٰدة َُُءاَمن وا َُُّل  مُ َُحَۡضَُُإَِذُاُبَيۡنِك  َحَدك 
َ
ُأ
مُُۡوََءايَة ُ﴿ تعاىل اهلل وقول ،[106 ]املائدة:ُ﴾...ُلَۡموۡت ُٱ ن اُل ه 
َ
مََُُۡحَلَۡناُأ ِي َته  لۡكُِٱُِفُُذ ر  ونُِٱُلۡف  ُ﴾ ٤١لَۡمۡشح 
ََُكنَُُإِنُق ۡلُ﴿ تعاىل اهلل  ل قو يف كام اإلشكال عنده  فيقع املعنى استحالة املفرس يتوهم وربام ،[41 ]يس:
نَٰمُۡح نَا َُُوَلُ ُلِلر 
َ
ل ُُفَأ و 
َ
 . {[81 ]الزخرف:ُ﴾٨١لَۡعَٰبِِدينَُٱُأ
 أساليب  وأمجل وأقوى البالغة، مقامات بأعل  الكريم القرآن جاء البالغية: األساليب بسبب اإلشكال .ه
 احلقيقة  اآلية  احتملت  إذا  األمر   عنده  فيشكل  ذلك  من  ءيش  املفرس  عل  خيفى  وربام  البيان،
َكََٰرىَُُُٰنل اَسُٱَُُوتََرى﴿  تعاىل  كقولهواملجاز، مَُُوَماُُس  َكََٰرىَُُُٰه   َوُهوَ "  الزركش  قال  ،[2  ]احلج:ُُ﴾بِس 
َضاَفةِ  ااِلْختِاَلُف  - املَْنَاطَِقةِ  لَِقْولِ  َيْرِجعُ  َضاَفةِ  ُسَكاَرى الن اَس  َوَتَرى َأْي: -بِاإْلِ  اْلِقيَاَمةِ  َأْهَوالِ  إِىَل  بِاإْلِ
ا َضاَفةِ   بُِسَكاَرى  ُهمْ   َوَما  ََمَاز   سبحانه   كقوله  الكناية  باب  يف   ذلك  ويكثر 33"،َحِقيَقة    اخْلَْمرِ   إِىَل   بِاإْلِ
حَُُوتََضعُ ﴿  منه أقرب هم  من عل األخ كتقديم والتأخري التقديم ويف ،{[2 ]احلج:ُ﴾ََحۡلََهاََُحۡلُ َُذاتُُِك 






 ، [ 36-43 ]عبس:ُ﴾٣٦َوبَنِيهُُِۦَوَصَِٰحَبتِه٣٥َُُِوأ
َُُٰوََحَرَٰمُ ﴿ سبحانه كقوله اإلشكال، فيه يقع تقدير إىل اإلضامر  حيتاج حيث اإلضامر باب ويف ُقَۡريَةُ ََُعَ
ُٓ ۡهلَۡكَنََٰها
َ
مُُُۡأ ن ه 
َ
 تعاىل  قوله  يف  كام   واحلذف  االختصار  وكذلك  ،[95  ]األنبياء:ُُ﴾ ٩٥يَرِۡجع ونََُُُّلُُُأ
مُۡ﴿ ة ُُلۡقَِصاِصُٱُِفَُُولَك   . [179 ]البقرة:ُ﴾َحَيوَٰ
 املصحف  رسم  بسبب  أو  القراءات  بسبب  املشكل  1.2.3
 القراءتان اختلفت  إذا أما هذا، يف إشكال وال  جتتمعان أو املعنى  يف  وتتفقان اللفظ  يف القراءات  ختتلف  قد 
ونََُُعِجۡبَتُُبَۡلُ﴿ تعاىل قوله يف كام اإلشكال، دعوى يف سببا   ذلك كان املعنى اختالف ذلك عل وترتب ُ﴾ ١٢َويَۡسَخر 
 
31 Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Khayr Shams al-Dīn Ibn al-Jazarī, al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr 
(al-Maṭbaʿah al-Tijāriyyah al-Kubrā, n.d.), 2:263. 
32 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 8:324. 
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 أشكلت  وقد 34،التاء  بفتح الباقون وقرأ التاء بضم ويسخرون عجبت بل والكسائي محزة قرأ ،[12 ]الصافات:
 وقد  35، واحلرضمي كرشيح بعضهم أنكرها حتى -وتعاىل سبحانه اهلل وهو املتكلم إىل العجب لنسبة- الضم قراءة 
 والرواية القراءة ألن غلط هذا وإنكار " جزي ابن قال أشكاهلا، بورود إشكاهلا وأزالوا أنكرها، من العلامء  غل ط
نُ ﴿ تعاىل اهلل قول يف الرسم بسبب اإلشكال ومثال 36،اآلدميني من العجب  خالف اهلل من والعجب ة،كثري
َ
َُوۡيَكأ
َُٱ ُُلل  ط  ِۡزَقُٱُيَبۡس  ُُِِمنُُۡيََشآءُ ُلَِمنُلر   يف العلامء بني اإلشكال كثري ابن ذكر فقد ،[82 ]القصص:ُ﴾َُويَۡقِدر  ُُۦِعَبادِه
 ُمت ِصَلة   املََْصاِحِف  يِف  كِتَاَبتَُها إِال   َذلَِك  َعَل  ُيْشكُِل  َواَل  " قال ثم "أن   اعلم ويلك" تقديرها ورجح "ويكأن " كلمة
، َوْضِعي   َأْمرٌ  َواْلكِتَاَبةُ  ."َوْيَكَأن  "  37".اْلَعَريِبِّ  الل ْفظِ  إىَِل  َواملَْْرِجعُ  اْصطاَِلِحي 
 األشخاص  بني النسبي  املشكل  1.2.4
 يكون فقد املفرس، أو القارئ إىل يرجع إنام النصوص، ذات إىل يرجع ال الكريمة اآلية عل إشكال يرد قد  
ْنَسانِ  َنْفسِ  يِف  لُِشبَْهة   َوَتاَرة   " اإلشكال أسباب ذكر يف تيمية ابن قال احلق، معرفة من متنعه العقيدة يف شبهة صاحب  اإْلِ
 نجد   وهلذا  معتقده،  بسبب  فيه  وقع  الذي  اإلشكال  من  ليخرج  التأويل  إىل  يضطر  هذا  ومثل 38"،احْلَقِّ   َمْعِرَفةِ   ِمنْ   مَتْنَُعهُ 
 مشكل  هذا إن وبتقديري املشكل، من جعلها وإال  إليه ذهب ما وافقت فإن االعتقادات أصحاب يتنازعها الصفات آيات
 الكريمة.  اآليات عل كام  ح يكون ال  وهذا الشخص، فهم إىل يرجع إنام النصوص، ذات إىل يعود  ال  ألنه نسبي
 الكريم  القرآن  مشكل  مع  التعامل  يف  ومنهجه  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  .2
ِب  من فيه ملا الشأن عظيم القدر جليل علم الرشعية النصوص عن اإلشكاالت دفع إن  الرشيعة،  حياض عن الذ 
 العلم   هذا  وخلطر  واملأجورين،  افقنياملن  كيد   ومن  واجلاهلني،  العابثني  ترهات  من   مصادرها  ومحاية  مواردها،  وصون
 اإلمام  تعامل نوضح  املبحث هذا ويف الرازي، الدين فخر اإلمام منهم ومحاُُتا الرشيعة فرسانُ  ميداَنه اقتحم فقد ومكانته
 مطلبني:  يف الكريم القرآن مشكل مع الرازي الدين فخر
 الكريم  القرآن  بمشكل  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  عناية  2.1
 الصالح ابن قال العلم، أهل من الكوامل األفذاذ إال هاع يستطي ال  مهمة الرشعية النصوص ملشكل التصدي
اَم " ةُ  بهِ  لِْلِقيامِ  َيْكُمُل  وإن  م 
اُص  والِفْقِه، احلديِث  ِصناَعتَي: َبنْيَ  اجلاِمعونَ  األئِ  العلامء  انتبه وقد39"،الدقيقةِ  املعاين َعَل  ونَ الَغو 
 
34 ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Abū Zurʿah Ibn Zanjalah, Ḥujjat al-Qirāʾāt (Dār al-Risālah, n.d.), 
606. 
35 Ibn Zanjalah, 608. 
36 Muḥammad ibn Aḥmad Abū al-Qāsim al-Gharnāṭī Ibn Juzay al-Kalbī, al-Tashīl Li ʿUlūm al-Tanzīl 
(Beirut: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1995), 2:190. 
37 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 6:258. 
38 Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-Fatāwā (Madinah: King Fahd 
Glorious Quran Printing Complex, 2004), 17:400. 
39 ʿUthmān ibn ʿAbd al-Raḥmān Taqiy al-Dīn al-Shahrazūrī Ibn al-Ṣalāḥ, Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm al-Ḥadīth, 
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 فخر  لإلمام كان وقد 40، املشكل بدفع العلامء عناية تعكس التي املؤلفات فكثرت وإزالته دفعه ورضورة شكلامل خطر إىل
 عل   الضوء  نلقي  املطلب  هذا  ويف  عنه،  الشبهات   ودفع  وتوجيهه  الكريم  القرآن  بمشكل  خاصة  عناية  الرازي  الدين
 يأيت:  فيام املشكل، بعلم الرازي عناية رومظاه الكريم، القرآن بمشكل للعناية الرازي أهلت التي العوامل
 الكريم  القرآن  بمشكل  للعناية  الرازي  أهلت  التي  العوامل  2.1.1
 القريش  عيل بن احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد اهلل عبد أبو الدين فخر هو: الرازي اإلمام
 بمدينة  544 سنة رمضان، شهر يف ولد اإلسالم، بشيخ هراة مدينة يف يلقب كان الشافعي، البكري، التيمي
 41.هـ 606 سنة الفطر عيد يوم من األول اإلثنني، يوم يف هراة بمدينة وتويف الري،
 إشكال،  من البعض تومهه  مما القرآن عن الدفع لرشف أهلته التي األسباب من بعدد اهلل حباه وقد
 يأيت: ما العوامل هذه ومن
 وحضور  العقل رجاحة يف زمانه أعجوبة الرازي  الدين  فخر اإلمام كان هبا: متتع  التي الشخصية الصفات .أ
 قال   ذلك،  حتصيل  يف  النفس  وطول  والصرب  الطلب،  يف اهلمة  وعلو األمور،  ملعايل  النفس  وتطلع  الذاكرة،
 لغريه  اهلل مجعها ما شياءأ مخسة له اجتمع واحلكمة الرشعية العلوم  يف جدا   احلرص شديد وكان" :الصفدي
 مزيد  عليه ما الذي واالطالع الذهن وصحة الكالم عل القدرة يف العبارة سعة وهي: أمثاله  من علمته فيام
 ونظر  جدلية قوة فيه وكان والرباهني، األدلة تقرير يف يريده ما عل تعينه  التي والذاكرة املستوعبة واحلافظة
 اإلشكاالت    دفع  عليه  سهل  مما 43،خصومه  َمادلته  يف  واملنهجية  لعلميةا  املوضوعية  يلتزم  وكان 42"،دقيق
 الرازي حق يف املغاربة بعض عن  حجر ابن نقله ما أما وجترد، موضوعية بكل عليها والرد اآليات عل الواردة
به يورد" أنه  يف  إال  خالفه؛ عل  يدل واالستقراء  عليه، دليل  ال مرسل كالم  فهو  44"،نسيئة وحيلها  نقدا   الشُّ
 الكريامت. اآليات بعض حول املتكلمني طريقة عل الرازي افرتضها التي اإلشكاالت بعض
 واللغوية والكالمية والكونية الرشعية العلوم من كثريا   الرازي مجع املختلفة: واملعارف العلوم أنواع حتصيله .ب
 45"،األوائل وعلوم واملنقول املعقول يف  زمانه أوحد "بقوله الزركيل وصفه حتى فيها، ونبغ ها،وغري والطبية
 
40 al-Manṣūr, Mushkil al-Qurʾān al-Karīm, 27. 
41 Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthmān Abū ʿAbd Allah al-Dhahabī, Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ, ed. Shuʿayb 
al-Arnāʾūṭ (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1985), 17:588; Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd al-Ziriklī, al-Aʿlām 
(Beirut: Dār al-ʿilm li al-Malāyīn, 2002), 6:313; ʿAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, 
Ṭabaqāt al-Mufassirīn (Cairo: Maktabah Wahbah, 1976), 39. 
42 Khalīl ibn Aybak Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī, al-Wāfī Bi al-Wafayāt (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 
2000), 4:175-176. 
43 Muḥammad ibn ʿUmar Abū ʿAbd Allāh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Munāẓarāt (Muʾassasah ʿIzz al-Dīn li 
al-Ṭibāʿah wa al-Nashr, 1992), 101. 
44 Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Lisān al-Mīzān, ed. ʿAbd al-Fattāḥ Abū 
Ghuddah (Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah, 2002), 6:318. 
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 76 عن تزيد والتي الرازي، الدين  فخر اإلمام ألفها  التي املوسوعية الكتب تلك علمه غزارة  عل يدل ومما
 اإلعجاز،  دراية يف اإلجياز هناية الكبري، التفسري أمهها: من 46، كتاب 200 إىل املحققني بعض عند وتصل كتابا ،
 47.واملرشكني املسلمني فرق واعتقادات التقديس، تأسيس الفقه، أصول يف املحصول
 أما   سياسية،  وقالئل  اضطرابات  عرص  يف  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  ُولد  وبيئته:  عرصه  يف  العلمية  احلركة .ج
ن  الرازي  هبا  اتصل  التي  املتنوعة  العلوم  فيها  ازدهرت"  فقد  العلوم   خالل   من  الثقافية  شخصيته  وكو 
 العلمي  البحث روح أزكى املسلمة األمة داخل والعقدي املذهبي اخلالف انتشار أن كام 48".هبا االحتكاك
  واملعقول. املنقول علوم يف تبحروا ممن وأمثاله الرازي عند  السيام
 عن  قال حتى  واسعة دراسة الكالم علوم زيالرا اإلمام درس وتدريسها: الكالمية العلوم دراسة يف تبحره .د
 علم  دراسة يف ساعده ومما 49"، ورقة ألف عرش اثنتي حفظت حتى الكالم علم تدريس يف يل أذن ما " نفسه
 50.املتكلمني كبار من كالمها اجلييل، واملجد السمعاين، الكامل يد  عل والده بعد تتلمذ أنه الكالم
 الكريم،  القرآن آيات عن املشكل دفع بمهمة للقيام فهيأته الرازي الدين رفخ اإلمام يف العوامل هذه اجتمعت
 مبهمه.  ووضح مشكله، وأزال دفعه إال  إشكاال   وال  نقدها، إال للقوم شبهة الرازي اإلمام يرتك فلم
 القرآن  بمشكل  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  عناية  مظاهر  2.1.2
 أهم  فإن الرازي مؤلفات استقراء ومن الكريم، القرآن بمشكل وعنايته الرازي اهتامم مظاهر تعددت
  أمرين: يف تظهر الكريم القرآن بمشكل عنايته مظاهر
 باستفاضة  واملشكل املتشابه مصطلح الرازي اإلمام تناول واملشكل: املتشابه مصطلح بتحرير  الرازي اهتامم .أ
وَُ﴿  اىلتع   اهلل  قول  تفسري  عند ِيُٓٱُُه  نَزَلَُُُّل 
َ





 ُ تََشَٰبَِهَٰت   ييل:  ما املشكل تناوله يف ونالحظ  ،[7 عمران: ]آلُ﴾م 
 
46 Ṣalāh ʿAbd al-Fattāḥ al-Khālidī, Taʿrīf al-Dārisīn Bi Manāhij al-Mufassirīn (Damascus: Dār al-Qalam, 
2002), 466. 
47 Aḥmad ibn al-Qāsim Abū al-ʿAbbās Muwaffaq al-Dīn Ibn Abī Uṣaybiʿah, ʿUyūn al-Anbāʾ Fī Tabaqāt 
al-Aṭibbāʾ (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998), 3:44. 
48 ʿAbd al-ʿAzīz al-Majdūb, al-Imām al-Ḥakīm Fakhr al-Dīn al-Rāzī Min Khilāl Tafsīrihi (al-Dār al-
ʿArabiyyah li al-Kitāb, 1976), 29. 
49 Muḥammad ibn ʿUmar Abū ʿAbd Allāh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Maḥṣūl (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 
1997), 1:34. 
50 ʿAbd al-Wahhāb ibn ʿAlī al-Subkī, Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyyah al-Kubrā (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Kitāb al-ʿArabī, 
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َي   املُْْشكُِل   "  الرازي  قال  قتيبة،  ابن  به  تناوله  الذي   العام   باملعنى  املشكل  عرف • هُ   بَِذلَِك،  ُسمِّ  أِلَن 
هِ  َشْكلِ  يِف  َدَخَل  َأْي  َأْشَكَل، ْ  َوإِنْ  َغُمَض  َما لُِكلِّ  ُيَقاُل  ُثم   َوَشاهَبَُه، َفَأْشبََههُ  َغرْيِ  ِمنْ  ُغُموُضهُ  َيُكنْ  مَل
َهةِ  َهِذهِ   51".ُمْشكٌِل  اجْلِ
 يف   اشرتكا  وإن  واملتشابه  املشكل  أن  يرى   حيث  دقيق،  بفرق  واملتشابه  املشكل  بني  الرازي  فرق •
 أو  بالثبوت احلكم فيه يتساوى املتشابه أن بينهام  الفارق احلد فإن غريه، أو للتشابه املعنى غموض
 املتشابه  علم جيعل أنه أي اآلخر، عل أحدمها يرجح ما األدلة من هناك وليس العقل، يف النفي
 ومرجوح  راجح لفظه  يف ما فهو املشكل ألن الناس، يعلمه قد املشكل  بينام وحده، تعاىل اهلل إىل
  .الظاهر للراجح وليس للمرجوح ُوضع لكنه
 واملشكل   املتشابه  يف  خاصا    مقياسا    فرقة  لكل  أن  إذ  واملتشابه:  املشكل  نسبية  عل  الرازي  أكد •
 َعظِيمٌ  َمْوِضعٌ  َهَذا َأن   َواْعَلمْ " الرازي قال أصويل، تقعيد أو عقدي مذهب من تراه وما يتناسب
ِعي املََْذاِهِب  َأْصَحاِب  ِمنْ  َواِحد   ُكل   إِن   َفنَُقوُل:  اآْلَياِت  َوَأن   حَمَْكَمٌة، ملَِْذَهبِهِ  املَُْوافَِقةَ  اآْلَياِت  َأن   َيد 
 52".ُمتََشاهِبَةٌ  َخْصِمهِ  لَِقْولِ  املَُْوافَِقةَ 
 من  ليخلص متشابه أو حمكم إىل وتقسيمه النص فهم يف العقيل الدليل رضورة الرازي اإلمام يرى •
ا ":اهلل رمحه قال واملتشابه، املحكم بني الواحد النص تصنيف يف املختلفة الفرق تنازع ُق  َوَأم   املَُْحقِّ
هُ  املُْنِْصُف،   َأْقَسام   َعَل  اآْلَياِت  يِف  اأْلَْمرَ  حَيِْمُل  َفإِن 
دُ  َما َأَحُدَها: َثاَلَثة  اَل  َظاِهُرَها َيتََأك   اْلَعْقلِي ِة،  ئِلِ بِالد 
ا املُْْحَكمُ  ُهوَ  َفَذاكَ  اَلئُِل  َقاَمِت  ال ِذي َوَثانِيَها: َحقًّ  ال ِذي ُهوَ  َفَذاكَ  َظَواِهِرَها، اْمتِنَاعِ  َعَل  اْلَقاطَِعةُ  الد 
لِ  َهِذهِ  ِمثُْل  دُ ُيوَج  اَل  ال ِذي َوَثالِثَُها: َظاِهِرهِ  َغرْيُ  َتَعاىَل  اهلل ِ  ُمَرادَ  بَِأن   فِيهِ  حُيَْكمُ 
اَلئِ  ُثبُوتِهِ  َطَريَفْ  َعَل  الد 
هِ  ِمنْ  َفيَُكونُ  َواْنتَِفائِِه، ْ  فِيِه، اْشتَبَهَ  اأْلَْمرَ  َأن   بَِمْعنَى ُمتََشاهِب ا َذلَِك  َوَيُكونُ  فِيِه، الت َوقُُّف  َحقِّ  َيتََمي زْ  َومَل
 53".اآْلَخرِ  َعنِ  اجْلَانِبَنْيِ  َأَحدُ 
 الرازي  مؤلفات أهم ومها :"اإلعجاز دراية يف اإلجياز هناية " وكتاب ، "الكبري التفسري " كتاب ازيالر تأليف .ب
 يأيت:  ما خالل من املشكل دفع يف الكتابني أثر ويظهر القرآن، بمشكل تتعلق التي
 املناسبات   رعاية  أن   الرازي  اإلمام  يرى  واآليات:  السور  بني  باملناسبات  الواضح  االهتامم •
 اإلشكاالت  من كثري دفع يف املفرس تفيد التي الكريم القرآن لطائف من ِحَكِمَها عل والوقوف
َل   َوَمنْ "  :اهلل  رمحه  قال  والرتتيب،  بالسياق  املتعلقة وَرةِ   َهِذهِ   َنْظمِ   َلَطائِِف   يِف   َتَأم   َبَدائِعِ   َويِف   السُّ
هُ أَ   َكاَم   اْلُقْرآنَ   َأن    َعلِمَ   َتْرتِيبَِها ِف   َأْلَفاظِهِ   َفَصاَحةِ   بَِحَسِب   ُمْعِجزٌ   ن  ا  َفُهوَ   َمَعانِيِه،   َورَشَ  ُمْعِجزٌ   َأْيض 
 
51 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 7:138. 
52 al-Rāzī, 7:139. 
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 املناسبات  من كثري يشء فيه تفسريه بأن للرازي الزركش شهد  وقد 54".آَياتِهِ  َوَنْظمِ  َتْرتِيبِهِ  بَِحَسِب 
 55. اآليات بني
 اإلمام  كان وجوده: حالة ودفعه وجوده، قبل املشكل لدفع باآليات املتعلقة باطاتناالست  كثرة •
 من  اإلفادة يف براعته وظهرت الكريامت، اآليات من االستنباطات بكثرة مولعا   اهلل رمحه الرازي
 هلا  املوضوعي والنقد عليها واإلجابة األسئلة إثارة خالل من املشكل دفع يف باطاتناالست هذه
 عليها  يرد ثم وأمانة، دقة بكل اخلصم أدلة ويرسد األسئلة ثري ي كان حيث ماهرا   َمادال   كان فقد"
 وإزالة  الشبهات رد بذلك واستطاع 56"،واملوضوعية واملنهجية بالعلمية يتمثل بأسلوب  وينقضها
 املباركات. اآليات عن اإلشكاالت
 جهة   من  الكريم  القرآن  إعجاز  "اإلعجاز  دراية  يف  اإلجياز  هناية"  كتابه  يف  الرازي  اإلمام  تناول •
 وطبيعة  الكريم،  القرآن  إعجاز  وجوه  من  الراجح  الوجه  وعده  واملعاين،  األلفاظ  يف  فصاحته
 بفصول الكتاب وختم  واملعاين، األلفاظ حيث من باللغة املتعلق املشكل دفع اقتضت الكتاب
 يف  وفصل املتشاهبات، من احلكمة وجه يف لفص" وهي إمجاال ، اإلشكال دفع يف  مفيدة خمترصة
 القرآن يف طعنهم فساد  بيان يف وفصل تناقضا ، القرآن يف أن  من امللحدين بعض قاله عام جلوابا
 57".والتطويل التكرار جهة من
 الكريم  القرآن  مشكل  دفع  يف الرازي  الدين  فخر  اإلمام  منهج  2.2
 تتباين  ذلك يف  مناهجهم أن إال  الكريم، القرآن  مشكل دفع  يف العلامء  بني  مشرتكة منهجية قواسم وجود رغم
 فخر  اإلمام منهج نلخص املطلب هذا ويف والكالمية، الفكرية وتوجهاُتم العقدية، ومذاهبهم العلمية، قدرُتم بحسب
 اآلتية: النقاط يف الكريم القرآن مشكل دفع يف الرازي الدين
 التعارض  ظاهره  ما  بني  اجلمع  حماولة  2.2.1
 إىل العلامء ويتجه النصوص، عل الواردة اإلشكاالت بابأس من الرشعية النصوص يف الظاهري التعارض
 بتحديد يبدأ حيث ذلك يف الدين فخر اإلمام برع وقد التعارض، ظاهرها التي النصوص بني اجلمع حماولة
 بني  الرازي اإلمام مجع أمثلة ومن ذلك، أمكنه ما النصوص  بني اجلمع حياول ثم النص عل الوارد اإلشكال
 يأيت:  ما النصوص
 
54 al-Rāzī, 10:110. 
55 al-Zarkashī, al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān, 1:35. 
56 al-Rāzī, al-Munāẓarāt, 101. 
57 Muḥammad ibn ʿUmar Abū ʿAbd Allāh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Nihāyat al-Ījāz Fī Dirāyat al-Iʿjāz (Dār 
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مُۡ﴿ تعاىل اهلل قول َُُٰلۡقَِيََٰمةُِٱُيَۡومََُُوََنُۡش  ه  وهِِهمََُُۡعَ ۡمٗياُو ج  ا َُُوب ۡكٗماُع  م ٗ  ، [97 ]اإلرساء:ُ﴾ َُوص 
 منها  أخرى، آيات مع يتعارض وهذا يتكلمون، وال  يسمعون وال  يرون ال  القيامة يوم الكفار أن عل يدل
ونَُٱَُورََءا﴿ ۡجرِم  وا ُ﴿ و ،[53 ]الكهف:ُ﴾نل ارَُٱُلۡم  ِتُُ۞يَۡومَُ﴿و ،[12 ]الفرقان:ُ﴾١٢َوَزفِٗيُاَُتَغيحٗظُاُلََهاَُسِمع 
ۡ
ُتَأ
حُ ُُك  ُِٱُوََُُقال وا ُ﴿و  [111 ]النحل:ُ﴾ن ۡفِسَهاَُعنُت َجَِٰدل َُُنۡفس  ن اَُماُب َِنارَُُلل  ُۡشِكِيَُُك   ، [23 ]األنعام:ُ﴾٢٣م 
 باختالف   اجلمع  األول:  الرازي،  ذكرمها  باعتبارين  اآليات  بني  باجلمع  يزول  فقط،  ظاهري  تعارض  وهو
 الثاين:  هلم، يؤذن وال  يتكلمون ال  وأخرى فيها يتكلمون فمواطن القيامة يوم  يف املواطن اختالف املواضع
 ينطقون  وال  يرسهم، ما معونيس وال  يرون ال  أهنم عن  الكناية عل والسامع والكالم الرؤية عدم محل وهو
 58.هلم تشفع مقبولة بحجة
نَسَٰنَُٱَُُخلَقَُ﴿ تعاىل اهلل قول ارُِٱكََُُُصلَۡصَٰلُ ُِمنُُۡۡلِ
 آيات مع يتعارض [،14 ]الرمحن:ُُ﴾١٤لَۡفخ 
 عند اآليات هذه بني واجلمع مهني، ماء ومن محأ ، ومن طني، ومن تراب، من اإلنسان خلق فيها ُذكر أخرى
ال   ُخلَِق  فقد السالم، عليه آدم خلق يف املختلفة املراحل يف محلها الرازي اِب، ِمنَ  َأو  َ  مَحَأ   ُثم   طِين ا َصارَ  ُثم   الرتُّ
ا ا، ُثم   َمْسنُون   من  وذريته تراب من خلق فآدم شخصني، باعتبار بينهام فاجلمع املهني واملاء الرتاب وأما اَلِزب 
 أو  األصل، باعتبار تراب من خلقوا بأهنم ذريته يوصف أن جيوز لذا أوالده، خلق ملا آدم ولوال  مهني، ماء
 59.احلدث باعتبار مهني ماء من خلقوا
ُ ٱ﴿ تعاىل اهلل قول َسُٱَُيَتَوّف ُُلل  نف 
َ
ُ۞ق ۡلُ﴿ تعاىل اهلل قول مع يتعارض [42 ]الزمر:ُ﴾َمۡوتَِهاُِحيَُُۡۡل
م لَك َُُيَتَوف ىَٰك  ِيٱُلَۡمۡوتُِٱُم  ََُُّل  ِ ك  مُُۡو  ۡتهُ ﴿ تعاىل اهلل قول مع متناقض وكالمها ،[11 ]السجدة:ُ﴾بِك  ُتََوف 
ل َنا َ  َأن   َواجْلََواُب:" الرازي قال الفعل، جهة اعتبار عل بينها واجلمع ،[61 ]األنعام:ُ﴾ر س   احْلَِقيَقةِ  يِف  الت َويفِّ
ٌض  الظ اِهرِ  عامل يف  وهو تعاىل، اهلل   بقدرة  حَيُْصُل  ئِيُس  َوُهوَ  املَْْوِت، َمَلِك  إِىَل  ُمَفو   َوَلهُ  اْلبَاِب، َهَذا  يِف  املُْْطَلُق  الر 
 60".الث اَلَثةِ  ااِلْعتِبَاَراِت  َسِب بِحَ  الث اَلَثةِ  َهِذهِ  إِىَل  الت َويفِّ  إَِضاَفةُ  َفَحُسنَْت  َوَأْنَصاٌر، َوَخَدمٌ  َأْعَوانٌ 
ٓوا ُ﴿ تعاىل اهلل  قول ُنَُون ود 
َ
مُ ُأ وَهاُۡۡلَن ةُ ٱُتِلۡك  ورِۡثت م 
 
نت مُُۡبَِماُأ  ،[43 ]األعراف:ُ﴾٤٣َتۡعَمل ونَُُك 
 هذا  الرازي  أزال  وقد 61"،بَِعَملِهِ   اجْلَن ةَ   َأَحدٌ   َيْدُخَل   َلنْ   "  وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  حديث  مع  يتعارض
 ال   علة؛  جعله  قد  الرشع  لكون  اجلزاء  علة  صار  العمل  بأن  الرشيف  واحلديث  اآلية  بني  باجلمع  اإلشكال
 اآلية  فحملت تعاىل،  اهلل رمحة إىل منسوبا   اجلنة دخول فصار الصالح للعمل األجر املويف هو اهلل وألن لذاته،
 62. تعاىل اهلل برمحة إال  لتعم ال  العلة أن عل احلديث ومحل علة، العمل كون عل
 
58 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 11:412, 10:85 & 30:777. 
59 al-Rāzī, 29:348-349. 
60 al-Rāzī, 13:15-16. 
61 Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, n.d.), no. 7300. 
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ُُٓق ل﴿ تعاىل اهلل  قول ۡسُُّل 
َ
مُۡ َأ ُاَُعلَۡيهُُِل ك  ۡجر 
َ
ُُأ ةَُٱُإِّل  ىُٱُِفُُلَۡمَود  ۡرَبَٰ  يتعارض  ،[23 ]الشورى:ُ﴾ُلۡق 
ُٓ﴿ تعاىل اهلل قول مع ۡسَُُوَما
َ




ُُأ َُُٰإِّل  ََُُِعَ  ،[109 ]الشعراء:ُ﴾١٠٩لَۡعَٰلَِميَُٱَُرب 
 االستثناء أن الرازي اختار وقد التبليغ، عل  أجرا   يأخذ أن للنبي  جيوز ال أنه عل تدل  التي اآليات من وغريه
ةَ  إِال   " وتقدير .َأْجرا   َعَليْهِ  َأْسئَُلُكمْ  ال  ُقْل  قوله عند الكالم َوَتم   منقطع، نْ  َأْي  "اْلُقْربى يِف  املََْود 
ُرُكمْ  َلكِ  ُأَذكِّ
هُ  ِمنُْكمْ  َقَراَبتِي  63. بَِأْجر   َوَليَْس  َأْجرٌ  الل ْفظِ  يِف  َوَكَأن 
 تابعي،  أو صحايب، قول أو بحديث، ذلك يف يستأنس وقد اإلشكال، لدفع اآليات بني اجلمع الرازي يعتمد هكذا
  وغريمها. املنقطع واالستثناء الكناية كاعتبار لغوي توجيه أو
 النسخ  بيان  2.2.2
 وقدرة نسخها، يف االختالف بسبب اآليات من غريها مع أو ذاُتا اآلية معنى يف إشكال يقع قد 
 اهلل رمحه الرازي وكان البحث، حمل باآلية املتعلق لإلشكال َدْفعٌ  نفيه أو النسخ إثبات يف الرتجيح عل فرسامل
 القول أو للجمع طريقا   وجد وحيثام دليل، عليه دل   إذا  إال  بالنسخ يقول فال النسخ، مسألة يف احلرص شديد
 يأيت:  ما ذلك ومثال النسخ، إىل يذهب ال  فإنه بالتخصيص
ِينَُٱُوَُ﴿  تعاىل  اهلل  قول  يف  َتَوف ۡونََُُُّل  مُُُۡي  ونَُُُِمنك  ۡزَوَٰٗجاَُُويََذر 
َ




ر ُُُأ ۡشه 
َ
ُأ





ِ اُۡل  َتَٰع   األوىل  اآلية بأن اجلمهور قال اآليتني بني التعارض ولدفع ،[240  ]البقرة:ُ﴾ۡۡلَۡولُِٱُإَِلُُم 
 ألن   وذلك 64، النسخ  بعدم  األصفهاين  مسلم  وأيب  َماهد  قول  رجح  الرازي  أن  غري  الثانية،  اآلية  نسخت
 ال  متأخرا   يكون أن الناسخ يف األصل أن امك  اإلمكان، بقدر عدمه إىل املصري جيب األصل خالف النسخ
 النسخ عدم  عل اآليتني بني اجلمع أما بالنسخ، القول من أوىل التعارض عند بالتخصيص والقول متقدما ،
 واألخذ والنفقة السكنى اختارت فمن خمتلفتني: حالتني باعتبار اآليتني تنزيل َماهد عن الرازي نقل  فقد
 فريى  مسلم أبو أما وعرشا ، أشهر أربعة فعدُتا ذلك تركت ومن كامال ، حوال   ُتافعد املتويف زوجها مال من
 وهي األوىل اآلية يف عليها  الواجبة العدة  متام بعد  خرجت من عل حرج وال  اإلباحة عل باحلول الوصية أن
 65.وعرشا   أشهر أربعة
 العلامء  أقوال  من  اختيارا   أو  استنباطا   اإلشكال  يدفع  ما  بأصح  املعنى  استحالة  ظاهره  ما  توجيه  2.2.3
 
63 al-Rāzī, 27:595. 
64 al-Rāzī, al-Maḥṣūl, 3:322. 
 تعاىل  بقوله إخراج غري احلول إىل متاعا تعاىل قوله يف التالوة دون احلكم تعاىل هللا نسخ وقد " الرازي قال غريه، يذكر ومل ابلنسخ القول احملصول كتابه  يف الرازي ذكر
 وعشرا."  أشهر أربعة أبنفسهن يرتبصن
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 ظاهره   فيام  منهجه  كان  لذلك  ومعناه،  القرآن  نظم  اتساق  عل  حريصا    اهلل  رمحه  الرازي  كان 
َّلٓءَُُِيََٰقۡومَُُِقاَلُ﴿ تعاىل اهلل قول يف ومثاله: اإلشكال، يدفع ما وأصح بأقوى توجيهه املعنى استحالة َُبَناِتَُُهَٰٓؤ 
نُ  ۡطَهرُ ُه 
َ
 جبري  بن وسعيد َماهد قول ذكر  ثم لصلبه، بناته املقصود أن قتادة قول ذكر ،[78 ]هود:ُ﴾ۡمُ لَكُ ُأ
تِهِ  نَِساءُ  املَُْرادُ  أن ُن   ُأم  ْعَوِة، َوَقبُولِ  بِاملُْتَاَبَعةِ  إَِليْهِ  إَِضاَفةٌ  َوهَلُن   َبنَاٌت  َأْنُفِسِهن   يِف  أِلهَن   القول  هذا الرازي ورجح الد 
َضاَفةِ  ُحْسنِ  يِف  َيْكِفي الن ْحِو: َأْهُل  َقاَل  " بقوله هل واستدل ، َأْدَنى اإْلِ هُ  َسبَب   هَلُْم.  َكاأْلَِب  َفَكانَ  هَلُمْ  َنبِيًّا َكانَ  أِلَن 
هاُُتُمْ  َوَأْزواُجهُ  :َتَعاىَل  َقاَل   66".املُْْختَارُ  ُهوَ  ِعنِْدي  اْلَقْوُل  َوَهَذا هَلُْم، َأٌب  َوُهوَ  [6 ]اأْلَْحَزاِب: ُأم 
ا﴿ تعاىل اهلل قول يفو  ۡل ُٱَُعلَۡيهَُِجنُ ُفَلَم  ِ َُُهََٰذاَُقاَلَُُكۡوَكٗبا ُُرََءاَُّل   هذه يف ،[76 ]األنعام:ُ﴾ َُرب 
 واألنبياء   باإلمجاع  كفر   الكوكب  ربوبية  ألن  ظاهره،  عل  "ريب  هذا  "قوله  مُحل  إذا  قوي  إشكال  اآلية
 طريقا ،  عرش باثني املوضع هذا يف ظاهره عل اللفظ محل الرازي دفع هلذا باإلمجاع، الكفر من معصومون
 املوقنني،   من  وكونه  واألرض  السموات  ملكوت  إبراهيم  رؤية  بعد  القصة  أن  عل  يدل  السياق  أن  أمهها:
 عرض  بعد هللا رمحه الرازي قال عليه، الكفر واستحالة قلبه يف اليقني ثبات عل يدل مما الفاء بحرف وجاءت
 قال  السالم عليه إبراهيم إن يقال أن جيوز ال  أنه الظاهرة الدالئل هبذه فثبت "القول هذا فساد عل يدل ما
 ريب، هذا السالم: عليه إبراهيم قول عليها حيمل أوجه سبعة الرازي قدم ثم 67"،ريب هذا اجلزم سبيل  عل
 عل  حيمل أو زعمكم، يف ريب هذا التقدير يكون أو  ا،بطالهن  لبيان القوم عن حكاية قاهلا إبراهيم أن وهي:
 عل  قاهلا أو ريب، هذا يقولون تقديره: يكون أو عليه، للداللة االستثناء حرف وحذف لإلنكار استفهام أنه
 بمعنى:  هلم املناظرة يف قاهلا أنه أو املكره، بمنزلة وهو قوله قبول ليضمن هلم َماراة قاهلا أو االستهزاء، سبيل
 68.احلجة عليهم فأقام  أفل حتى زمانا سكت ثم إليه، تدعونني الذي  ريب هو ذاه
 معنويا   أو  نحويا   إشكاال   املومهة  القراءات  مشكل  توجيه  2.2.4
 بالقراءات  عرفت قراءات عرش منها اشتهر متعددة وقراءات أحرف، سبعة عل ميرسا   القرآن  نزل 
 يف  إشكاال   يوهم قد القراءات أوجه بعض أن  غري فيه،  تضاد ال  تنوع اختالف بينها واالختالف املتواترة،
 القراءات  أوجه من املشكل توجيه  عل الرازي حرص هلذا العريب، النحو قواعد من املشهور يف أو املعنى
  ذلك:  ومثال اآليات، عن اإلشكال لدفع
 
66 al-Rāzī, 19:378-379. 
67 al-Rāzī, 13:39-40. 
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ونََُُُعِجۡبَتُُُبَۡلُ﴿  تعاىل  اهلل  قول  يف   عجبت   والكسائي  محزة  قرأ  ،[12  ]الصافات:ُُ﴾١٢َويَۡسَخر 
 عل   اآلية  معنى  يف  إشكاال    توهم  البعض  أن  غري 70متواترة،  قراءة  وكالمها 69بفتحها،  والباقون  التاء،  بضم
 اهلل عل حمال واجلهل سابق، جهل  عن ناتج العجب أن وعندهم تعاىل، اهلل إىل العجب لنسبة بالضم القراءة
 قول   منها  صحيحة  أحاديث  يف  تعاىل  هلل  ثابت  العجب  بأن  اإلشكال  هذا  عن  الرازي  أجاب  وقد  تعاىل،
 منه  يلزم ال  الصفة إثبات أن غري 71"،صبوة له ليست شاب من ربكم عجب " وسلم عليه اهلل صل الرسول
 ويكون  التأويل عل فيحمل اآلدميني، عند ما خالف تعاىل اهلل إىل بالدليل نسب مما وغريه فالعجب املشاهبة،
 72.العقاب عظم الرش يف والعجب الثواب، رة كث اخلري يف العجب
ِينَُٱُإِنُ ﴿تعاىل اهلل قول يف  ِينَُٱوََُُءاَمن وا َُُّل  ِبُٱُوََُُهاد وا َُُّل  َٰ َُُِءاَمنََُُمنُُۡنل َصََٰرىَُٰٱُوَُُونَُ  لص  ُِٱب َُّۡلَۡومُِٱُوَُُلل 
ُُفََلَُُصَٰلِٗحاُوََعِمَلُُٓأۡلِخرُِٱ
مَُُۡوَّلَُُعلَۡيِهمَُُۡخۡوف   رفع يف نحوي إشكال يظهر ،[69 ]املائدة:ُ﴾٦٩ََيَۡزن ونَُُه 
 اآلية  هلذه  النحويني بتوجيه اإلشكال هذا الرازي دفع وقد النصب، الظاهر يف والقياس ،"الصابئون " كلمة
 خربه،  ُحذف مؤخر مبتدأ باعتبارها الرفع أن وسيبويه اخلليل قول األول:  قولني: ذلك يف فذكر الكريمة،
 وذلك  منصوبا ، وليس مرفوع عليه املعطوف أن أي إن، عمل إسقاط تقدير عل الرفع  أن الفراء: ولق والثاين:
 ، "عملها وسقط ضعفها ازداد اإلعراب أثر فيه يظهر ال  اسمها كان وإذا العمل ضعيفة إن  " أن   مذهبه ألن
 اهلل  كالم  ترتيب  عل  نهجلريا  الفراء   قول  رجح  قد   الرازي  كان  وإن  اإلشكال،  يزول  التوجيهني  كال  وعل
 73.والتأخري التقديم إىل احلاجة دون تعاىل،
 املحكم  عل  املشكل  محل  2.2.5
 بالتأويل  يتدخل أو املوافقة عند املعنى عليه فيحمل املشكل لتفسري ضابطا    املحكم الرازي جعل
وا ُ﴿ تعاىل اهلل قول ومثاله له،  وضع مما املرجوح عل اللفظ ومحل َُٱُنَس  ۡمُ ُلل   كان  ملا ،[67 ]التوبة:ُ﴾فَنَِسَيه 
 الراجح  ظاهره َوالنِّْسيَانُ " قوله يف  املرجوح معناه عل الرازي محله تعاىل اهلل عل حمال الظاهر بمعناه النسيان
 
69 Ibn al-Jazarī, al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr, 2:356. 
70 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 26:324; Ibn al-Jazarī, al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr, 2:352; ʿAbd al-Fattāh 
ibn ʿAbd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Zāhirah Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr al-Mutawātirah Min Ṭarīqay al-
Shāṭibiyyah Wa al-Durrah (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, n.d.), 1:268. 
 اْلم نَاظَرَة ، َهذ ه   يف   اْلَكاَلم   ََتَام   "فَ َهَذا بقوله اآلية تفسري آخر يف تردد مث وغريهم، الكوفة وأهل مسعود وابن عباس ابن  قراءة  أهنا ذكر فقد ة،القراء بتواتر الرازي جيزم مل
لت ََّوات ر   ثبتت  إن ابلضم اْلق رَاَءة   ي  َقالَ  أَنْ  َواْْلَقْ َرب   ري   َوَجبَ  اب  لت ََّوات ر   اْلق رَاَءة   َهذ ه   تَ ثْ ب تْ  ملَْ  َوإ نْ  ذََكْرََنه   َما التَّْأو يل   َوَيك ون   إ لَي َْها اْلَمص   َواّللَّ   أَْوىَل  التَّاء   ب َفْتح   اْلق رَاَءة   َكاَنت    اب 
 متواترة. أهنا والصحيح ".أَْعَلم  
71 Ibn Ḥanbal, al-Musnad, Musnad Ḥadīth ʿUqbah ibn ʿĀmir al-Juhanī, no. 17409. 
72 al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 26:323-324. 
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ا َيُكونُ  َما كُ  َوَمْرُجوُحهُ  لِْلِعْلِم، ِضدًّ ْ ََُكنََُُوَما﴿َتَعاىَل: َقْوُلهُ  يف املحكم بداللة املرجوح عل حممولة َواآْلَيةُ  الرت 
اَُربحَكُ ُ﴿ َتَعاىَل: َوَقْوُلهُ  ،[64 ]مريم:ُ﴾٦٤نَِسي ٗ ُُيَِضلحُُّل  ِ  74.[52 ]طه:ُ﴾٥٢يَنَسَُُّلُوََُُرب 
 مراعاة  مع  الوضعي،  أو  اللغوي  العرف  عل  اللفظ ومحل  اللغوية،  املعاجم  من  اللفظ  معنى  بيان  2.2.6
 ذلك  يف  وعادته  القرآن  عرف
 اللفظ   بيان  إىل  يلجأ  الرازي  فإن  استخدامه  يف  توهم    أو  اللفظ  لغرابة  واقعا    اإلشكال  كان  إذا 
 ومراعاة  اللغوي، العرف أو  الوضعي  العرف عل  اللفظ  محل ببيان اإلشكال وإزالة املعاجم،  من الغريب
 ذلك:  ومثال الكريم، القرآن عرف
ِن﴿ تعاىل اهلل قول يف   جهنم  ألن "وراء "لفظ استخدام يف إشكال [16 ]إبراهيم:ُ﴾ َجَهن مُ ۦَُوَرآئِهُُِم 
 عبيدة أيب قول األول: قولني، اللغويني عن اإلشكال هذا دفع يف الرازي نقل وقد وراءه، تكون فكيف أمامه
 بمعنى وراء " األنباري ابن قول والثاين: واألمام، اخللف عل يطلق األضداد  من الوراء  أن السكيت وابن
 75. جهنم يدخل اخليبة بعد من :"جهنم ورائه من " معنى ويكون "َبعد
 نظمه  ورعاية  القرآين،  السياق  بديع وإظهار  البالغية،  والنكات  اللطائف  بيان  2.2.7
ج إال  بالغية نكتة وال  لطيفة  الرازي يرتك مل   أن  يرى  ألنه هذا  يف غرابة وال  طويل، بنفس  عليها عر 
 كل  دفع يف كبري سبب بالبالغة يتعلق ما وبيان 76، وسياقه  ونظمه أسلوبه يف فصاحته، يف القرآن إعجاز وجه
 ومثاله:  والبالغة، والسياق بالنظم يتعلق مشكل
مُۡ﴿  تعاىل  اهلل  قول  يف  ونَك  وم  ُيَس  وٓءَُُ ُس  ُلَۡعَذابُِٱُ ُي َذّب ِ ونَُُ مُُۡ ۡبَنآَءك 
َ
ُ﴾ أ  ،[49  ]البقرة:ُ
مُۡ﴿و ونَك  وم  وٓءَُُيَس  مَُُۡوي َذّب ِ ونَُُلَۡعَذابُِٱُس  ۡبَنآَءك 
َ
 سورة  يف الواو إثبات عن الرازي أجاب ،[6 ]إبراهيم:ُ﴾أ
 يف الواو ذكر  حيسن وال قبلها ملا تفسري البقرة  سورة يف يذبحون بأن البقرة  سورة  سياق يف وحذفها إبراهيم
 عن خيتلف العذاب من نوع املذكور يحالتذب أن أي املغايرة، عل لتدل إبراهيم سورة يف زيادُتا أما التفسري،
 77. قبله املذكور األول
 يف  كام والفصاحة السياق انتظام من  فيه ملا املفرسين من أحد به يقل مل قول إىل الرازي يذهب وقد 
نَزَلُ﴿  تعاىل  قوله
َ
ۡرَقاَنهُٱَُُوأ  قاله   ما  ورد    املفرسين،  بني  مشكلة  اآلية  أن  الرازي  ذكر   ،[4  عمران:  ]آلُُ﴾لۡف 
 يف  النبي صدق بني فارقة لتكون الكتب بإنزال ىلتعا اهلل قرهنا التي باملعجزات الفرقان وفرس   قبله، املفرسون
ا  َأن   َوَهْب  " بقوله اختياره وعلل يدعون، فيام غريهم وكذب النبوة  دعواه ينَ  ِمنَ  َأَحد  ِ  َأن   إِال   َذَكَرهُ  َما املَُْفرسِّ
 
74 al-Rāzī, 7:139. 
75 al-Rāzī, 19:79. 
76 al-Rāzī, Nihāyat al-Ījāz Fī Dirāyat al-Iʿjāz, 26. 
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ةَ  ُيِفيدُ  َعَليْهِ  َتَعاىَل  اهلل ِ َكاَلمِ  مَحَْل  تِيِب  َواْستَِقاَمةَ  ْفِظ،الل   َوَجَزاَلةَ  املَْْعنَى، ُقو  ْ ي َواْلُوُجوهُ  َوالن ْظِم، الرت 
تِ  َذَكُروَها ال 
 78".بُِمَراِدهِ  َأْعَلمُ  َواهلل ُ َأْوىَل  َذَكْرَناهُ  َما َفَكانَ  َذلَِك، ُكل   ُتنَايِف 
 التأويل  إىل  اللفظ  ظاهر  عن  العدول  يف  أو  اإلشكال  ظاهره  ما  دفع  يف  العقيل  الدليل  اعتامد  2.2.8
 حتى له، والتأصيل استعامله يف الرازي  توسع  وقد األشاعرة، عند  قويا   أصال   العقيل  الدليل  يمثل 
 عل  حاكام   العقيل الدليل وجعل العقل، تقديم يف الكيل القانون فيه  رشح "التقديس تأسيس " كتابه ألف
 الثبوت   قطعي  النقيل  النص  كان   وإن   صحيح،  غري  النقيل  الدليل  بأن  حكم   وإال   وافقه  فإن  النقيل؛  الدليل
 األسامء  آيات  يف  هذا  إىل  الرازي  يلجأ  ما  وغالبا   79التفويض،  وربام  التأويل،   إىل  يلجأ  فإنه  الكريم  كالقرآن
َُوَقالَتُِ﴿ تعاىل اهلل قول يف ذلك: أمثلة ومن ذاُتا، يف ال  اإلسالمية الفرق بني مشكلة اعتبارها عل والصفات
ودُ ٱ ُِٱُيَدُ َُّۡلَه   واملشاهبة،  التجسيم من  يلزم ملا مشكل ظاهرها عل اليد  محل  عد   ،[64 ]املائدة:ُ﴾َُمۡغل ولَة  ُُلل 
 عن ونقل تعاىل، اهلل إىل وحقيقتها ماهيتها تفويض مع  عليها القرآن لداللة هبا اإليامن  السلف إىل نسب ثم
 العناية   ومعنى  وامللك،  والقدرة،  والقوة،  والنعمة،  ة،ح اجلار   متعددة،  معان    عل  اليد  محل  املتكلمني
ا اجْلَاِرَحِة،  بَِمْعنَى َتُكونَ  َأنْ  َيْمتَنِعُ  اهلل  َحقِّ  يِف  اْليَدُ  َفنَُقوُل: َهَذا َعَرْفَت  إَِذا "قال ثم واالختصاص،  َسائِرُ  َوَأم 
 80".حاصلة فكلها املََْعايِن 
 واملنطقية  الكالمية  االستنباطات  بكثرة املشكل  دفع  2.2.9
 واضحا    تفسريه  يف أثرها  وظهر الكالمية،  العلوم  يف  بتبحره  املفرسين  من  غريه  عن  الرازي  متيز
ََُكنَُُإِنُق ۡلُ﴿ اهلل قول يف ومثاله: الكريم، القرآن مشكل دفع يف منها أفاد التي الكالمية االستنباطات بكثرة
نَٰمُۡح نَا َُُوَلُ ُلِلر 
َ
ل ُُفَأ و 
َ
 من  ظاهرها يف ملا الكريمة اآلية تأويل إىل قوم ذهب ،[81 ]الزخرف:ُ﴾٨١لَۡعَٰبِِدينَُٱُأ
 ظاهر  عن العدول يوجب ما وجود لعدم للتأويل يذهب مل الرازي أن غري تعاىل، هلل الولد إثبات يف الشك
 من مركبة رشطية قضية اآلية أن ذكر  حيث املنطقية، والقواعد الكالمية بعلومه اإلشكال أزال وإنام اللفظ،
 إال  تفيد ال  الرشطية والقضية ،"العابدين اول فأنا" والثانية  ،"ولد للرمحن كان إن  " األوىل يتني،جزئ قضيتني
 رشح   يف  وأفاض  حقا ،  أو  باطال    اجلزاء  أو  الرشط  بكون  إشعار  فيه  وليس  للجزاء،  مستلزما    الرشط  كون
 ُأْنكِرُ  اَل  َأينِّ  َبيَانُ  اْلَكاَلمِ  َهَذا ِمنْ  ودُ َواملَْْقُص " قال ثم الكريمة، اآلية عل وتطبيقها وأنواعها الرشطية القضية
لِيُل  َيُقومَ  َأنْ  بِتَْقِديرِ  َفإِن   َواملُْنَاَزَعةِ  اْلِعنَادِ  أِلَْجلِ  َوَلَدهُ  ا ُكنُْت  اْلَوَلدِ  َهَذا  ُثبُوِت  َعَل  الد  ا بِهِ  ُمِقرًّ ف   بُِوُجوِب  ُمْعرَتِ
هُ  إِال   ِخْدَمتِهِ  ْ  َأن  ْ  اْلَوَلدُ  َهَذا ُيوَجدْ  مَل لِيُل  َيُقمِ  َومَل هِ  َعَل  الد 
لِيُل  َبلِ  بِِه؟ َأُقوُل  َفَكيَْف  اْلبَت َة، ُثبُوتِ  َعَل  َقائِمٌ  اْلَقاطِعُ  الد 
 
78 al-Rāzī, 7:133. 
79 Muḥammad ibn ʿUmar Abū ʿAbd Allāh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Taʾsīs al-Taqdīs, ed. Aḥmad Ḥijāzī al-
Saqā (Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1986), 220. 
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ُف  َوَكيَْف  بِهِ  َأُقوُل  َفَكيَْف  َعَدِمهِ   َواْلُعُدولِ  الت ْأِويلِ  إِىَل  ةَ اْلبَت   بِهِ  َحاَجةَ  اَل  َكاِمٌل  َظاِهرٌ  اْلَكاَلمُ  َوَهَذا بُِوُجوِدِه؟ َأْعرَتِ
 81".الظ اِهرِ  َعنِ 
 اخلامتة 
 اآلتية:  النقاط يف نتائج من إليه توصل ما أهم الباحث يلخص البحث هذا ختام يف 
 املراد،  خفاء من فيهام ما بجامع واملشكل، املتشابه بني واالصطالحي اللغوَي  التداخَل  التعريفاُت  أظهرت .أ
 بالدليل.  متييزه إىل واحلاجة
 أصل  أو رشعي؛ نص مع تعارض أو بغريه، التبس أو معناه، خفي ما "الكريم القرآن مشكل أن الباحث يرى .ب
 ".والعلمية واللغوية الرشعية والقواعد األصول من معترب
 كرامة  وإظهار الرشيعة، مرونة وبيان الكريم، القرآن إعجاز إظهار إىل الكريم القرآن  يف املشكل وجود هيدف .ج
 اختبار  وهو الصحيح، الفهم عل والتدبر  العمل لتوقف فهمه عل واحلث املشكل، دفع عن الباحثني العلامء
 املذاهب.  مجيع عند للعقل دعوة وفيه تعاىل، اهلل بكالم لإليامن
 كل املش واالختالف، التعارض توهم وهي: املشكل وأنواع أسباب مجيع حتتها تندرج رئيسة أسباب هناك .د
 األشخاص. بني النسبي املشكل القراءات، بسبب املشكل اللغوي،
 املتشابه  مصطلح  بتحرير اهتاممه يف: ذلك  ويظهر كبريا   اهتامما   الكريم القرآن  مشكل بعلم الرازي اإلمام اهتم .ه
 ".اإلعجاز دراية يف اإلجياز وهناية الكبري، التفسري "كتابيه وتأليفه واملشكل،
 دفع  وسائل من عدد  يف  العلامء من غريه ووافق الكريم، القرآن مشكل دفع يف  دقيقا   منهجا   الرازي  اإلمام  هنج .و
 القراءات،  مشكل وتوجيه املعنى، استحالة ظاهره ما وتوجيه النسخ، وبيان اجلمع، حماولة منها: املشكل،
 األلفاظ. خداماست يف وعادته القرآن عرف ومراعاة والوضعي اللغوي وضعه وحتديد الغريب اللفظ وبيان
 املنطقية  القواعد  واستخدامه والتأويل، العقيل  الدليل باعتامده  العلامء من غريه عن منهجه يف الرازي امتاز .ز
 القرآين. النص يف املشكل لدفع طريقا   البالغية النكات ذكر يف وتوسعه والكالمية،
 يف توصيات بثالث بحثي أختم فإين الكريم  القرآن مشكل دفع يف الرازي اإلمام  تبحر عل الوقوف  بعدو 
 واملوضوعية:  األمهية غاية
 القرآن أول من اآليات برتتيب الكريم القرآن مشكل يف موسوعة بعمل األكاديمية املؤسسات أويص •
 وأقوى  وأصح سببه، أو اإلشكال ووجه منها، املشكل املوضع حيدد ثم اآلية، ذكر يتم حيث آخره، إىل
 عنها. كالاإلش به يندفع ما
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 الفكرية االنحرافات من أبناؤنا  به يتحصن القرآن مشكل يف خمترص بتدريس العلمية املؤسسات أويص •
 الرشعية.  النصوص مع التعامل يف
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 تطبيقية  تأصيلية  دراسة  : احلديث  مشكل  مع  التعامل  منهجية  
The Methodology of Dealing with Problematic Ḥadīth: A Fundamental and Applied Study 
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 نجا  ركبها  من نوح كسفينة والسنة النجاة، وضامنات احلق قواعد من حوى بام للناس األوىل اهلداية هو  الكريم  القرآن إن امللخص: 
 وثائق  السنة فدواوين نبيها؛ تراث لصيانة منهجيتها  ف  األمة بعظمة يشهد السنة محلت التي الرواية وهرم غرق؛ طريقها  تنكب ومن
 دعاة  بعض  يصنع  كام-واملتون  األسانيد  ف   السطحي  بالنظر  -عشواء  خبط-السنة  ف   والطعن  الدنيا،  عرفت  ما   حكم أ  من  تارخيية
 ف  طريقها  عن جاءت التي األحكام ووضع كلها، السنة إهدار بل بعينه؛ حديث إهدار منه القصد ليس-وغباء كربا اليوم احلداثة
 املختلف  وبني بينه والفرق احلديث ف  املشكل طبيعة حول تدور بحثنا  وإشكالية لص.خم مسلم يرضاه ال وهذا واالزدراء؛ الريبة حمل
 وقد دالالهتا، واستقراء األدلة مجع ف  التحلييل االستقرائي املنهج اتبعنا  احلديث. مشكل بني اإلشكال حلل الصحيحة املنهجية وما 
 فام  نسبي املشكل أن والنظر؛ بالتأمل إال منه املراد  ينال ال الذي امللتبس هو  املشكل أن منها: النتائج من جمموعة إىل البحث توصل
 حيل   قد املشكل أن الشاملة؛ الرؤية لغياب الفهوم لبعض  يقع  الذي  التوهم  من نوع فهو  لغريه؛ واضحا يكون قد زيد عىل يلتبس
 األصولية.  هجيةاملن  بالسبل األدلة مع التعامل طرق من ونحوها  النسخ أو الرتجيح أو واجلمع بالتوفيق
 .واحلداثة اإلسالم ؛السنة عن الدفاع  ؛احلديث  مصطلح ؛حديثية دراسات  ؛احلديث  مشكل املفتاحية:  الكلامت 
ABSTRACT: The books of the sunnah are historical documents with reports from the wisest of whom 
the world has known. Defaming the sunnah by looking superficially at the isnāds and the mutūns -as 
being done by some advocates of modernity- is often not meant to refute a particular ḥadīth; rather, 
to denounce the entire sunnah and the rulings which are derived from it. This research revolves 
around the subject of mushkil al-ḥadīth, the difference between it and mukhtalif al-ḥadīth, and the 
correct methodology in addressing problematic ḥadīth texts. The authors adopted the inductive-
analytical approach in collecting indicants and extrapolating their imperatives. The research 
reached several conclusions: a mushkil is an ambiguous state that can only be resolved through 
extensive contemplation and consideration; a mushkil is relative, so what is ambiguous to a person 
may be clear to others; and a mushkil may be resolved through reconciliation, preference, abrogation 
and some other legitimate approaches of dealing with religious texts. 
Keywords & phrases: mushkil al-ḥadīth; ḥadīth studies; ḥadīth terminologies; defending the Sunnah; Islam 
and modernity. 
 
* Asst. Professor. Kulliyyah of Shariah and Laws, Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah International 
Islamic University. Email: fathyeletrebi@unishams.edu.my 
** Asst. Professor. Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic 










إن القرآن الكريم هو اهلداية األوىل للناس بام حوى من قواعد احلق وضامنات النجاة، والسنة كسفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تنكب طريقها غرق؛ وهرم الرواية التي محلت السنة يشهد بعظمة األمة يف منهجيتها لصيانة تراث 
بالنظر السطحي يف  -خبط عشواء-يا، والطعن يف السنةنبيها؛ فدواوين السنة وثائق تارخيية من أحكم ما عرفت الدن
ليس القصد منه إهدار حديث بعينه؛ بل إهدار السنة -كام يصنع بعض دعاة احلداثة اليوم كربا وغباء-األسانيد واملتون
نا وإشكالية بحث. كلها، ووضع األحكام التي جاءت عن طريقها يف حمل الريبة واالزدراء؛ وهذا ال يرضاه مسلم خملص
مشكل  بني  اإلشكال  حلل  الصحيحة  املنهجية  وما  املختلف  وبني  بينه  والفرق  احلديث  يف  املشكل  طبيعة  حول  تدور 
املنهج االستقرائي التحلييل يف مجع األدلة واستقراء دالالهتا، وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج نا تبع ا احلديث.
راد منه إال بالتأمل والنظر؛ أن املشكل نسبي فام يلتبس عىل زيد قد يكون منها: أن املشكل هو امللتبس الذي ال ينال امل
واضحا لغريه؛ فهو نوع من التوهم الذي يقع لبعض الفهوم لغياب الرؤية الشاملة؛ أن املشكل قد حيل بالتوفيق واجلمع 
 أو الرتجيح أو النسخ ونحوها من طرق التعامل مع األدلة بالسبل املنهجية األصولية. 
 مهية علم مشكل احلديث وفوائد دراسته أ  .1
يكون حممودًا ويكون مذمومًا، فيذم  نشأ االستشكال مع نشأة اإلنسان، بل مع نشأة التكليف، واالستشكال
بقصد  كان  إذا  ويكون حممودًا  ببعض،  بعضها  النصوص  ورضب  اهلوى  بقصد  أو  واإلعراض،  التكرب  بدافع  كان  إذا 
 االستعالم واالستهداء يف فهم النصوص للعمل هبا.
وجل، وقد خلق وأول من استشكل إبليس حينام عارض أمر ربه تعاىل وطغى واستكرب عن طاعة مواله عز 
اهلل تعاىل اإلنسان وفضله عىل كثري ممن خلق تفضيالً، وحباه نعمة العقل التي ميزته ورفعته عىل احليوانات واجلامدات؛ 
نُ ٱوَُخلَِق ﴿ ولكنه مع ذلك ضعيف عاجز نَسَٰ ِ
، فجاءت رشيعة اهلل تعاىل هلذه األمة رشيعة  [28]النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا  ۡلإ
َتقِيٗما ﴿ ، وجاء األمر باتباعهام والسري يف فلكهامكاملة حمكمة يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه اهلل  ُمسإ َِِٰط  ِصَر ََٰذا  َه نَّ 
َ
َوأ
ْ  تَّبُِعوُه  ٱَف  تَتَّبُِعوا ُبَل ٱَوََل  ِ  لسُّ َسبِيلِه َعن  مإ  بُِك َق  ِ  ۦ  َفَتَفرَّ بِه َُٰكم  ى َوصَّ َٰلُِكمإ  ُقونَ  ۦَذ َتتَّ ،  [153]األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّكمإ 
فنتيجة لقصور أفهام الناس واختالفهم يف ذلك وتقصريهم أحيانًا، نشأ االستشكال لبعض نصوص الرشع. وقد وقع 
 . يشء من ذلك يف عرص الصحابة رضوان اهلل عليهم مع النبي 
وريض عنها كانت ال تسمع شيئًا ال  فأخرج البخاري بسنده إىل ابن أيب مليكه أن عائشة زوج النبي اهلل 
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إنام ذلك العرض؛ ولكن من نوقش احلساب "، قالت: فقال: [8]االنشقاق:  ﴾٨فََسوإَف ُُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسرٗيا ﴿تعاىل: 
 1".هيلك
ينَ ٱ﴿قال: ملا نزلت هذه اآلية:  وعن عبد اهلل بن مسعود  ِ ََٰنُهم بُِظلإٍم  َّلَّ ِيَم ٓواْ إ ]األنعام:  ﴾َءاَمُنواْ َولَمإ يَلإبُِس
شق ذلك عىل الناس، وقالوا: يا رسول اهلل، فأينا ال يظلم نفسه؟ قال: )إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال  [82
ِ ﴿ الصالح:العبد  ِكإ ب َُٰبََنَّ ََل تُۡشإ ِ  ٱَي كَ ٱإِنَّ  للَّ إ ٌم َعِظيم   لِۡشِ
 وهذا يعىل بن أمية  2.إنام هو الرشك ،[13]لقامن:  ﴾١٣لَُظلإ
ِمَن  فَلَيإَس ﴿: يقول لعمر  واْ  ُُصُ َتقإ ن 
َ
أ َناٌح  ُج ُكمإ  ِ ٱَعلَيإ ة لَوَٰ تَِنُكُم  لصَّ َيفإ ن 
َ
أ ُتمإ  ِخفإ ينَ ٱإِنإ  ِ ْ   َّلَّ ]النساء:  ﴾َكَفُرٓوا
صدقٌة تصدق اهلل هبا ". عن ذلك، فقال: فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اهلل . [101
وهكذا نجد االستشكال كان موجودًا يف الصدر األول، وال عجب وال عيب يف ذلك ما دام  3".عليكم فاقبلوا صدقته
. حتى يقع االمتثال والتعبد عىل الصورة القصد صحيحًا والنية صافية يف طلب العلم وفهم مراد اهلل ورسوله اهلل 
 املرضية.
ضلة واآلراء الفاسدة، وبزغت البدع ثم بعد النبوة وظهور الفرقة بوجود الفرق دخل الناس يف األهواء امل
يثريون الشبه، ويرضبون األحاديث  بدئوا فعىل اختالف أشكاهلا، ودخل اإلسالَم من يتسمى باسمه ويبطن الكيد له 
، فبدأ علامء احلق يف بيان احلق وجتلية الصواب للناس ودحض بعضها ببعض، ويلبسون عىل الناس أحاديث نبيهم 
، وصنفوا التصانيف النافعة وولد )علم مشكل احلديث(، وبدأ تأصيل الضوابط والقواعد التي مزاعم املبتدعة ونحوهم
 جيب سلوكها عند توهم التعارض بني نصني من نصوص الرشع املطهر.
وأشري هنا إىل أن قضية اإلشكال تكون أحيانًا نسبية، فقد يشكل عىل زيد ما يراه عمرو واضحًا ال إشكال 
قد يشكل عىل كثري من الناس نصوص ال "الختالف مدارك الناس وعقوهلم. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: فيه، وهذا 
 4".يفهموهنا فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها
 
1 al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi 
no. 103. 
2 al-Bukhārī no. 4776; Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-
ʿAdl Ilā Rasul Allah no. 124. 
3 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿAdl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah no. 
686. 
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وفائدته: اهلل:    أمهيته  رمحه  النووي  من "قال  العلامء  مجيع  معرفته  إىل  ويضطر  األنواع،  أهم  من  فٌن  هذا 
وهو من أهم األنواع، مضطر إليه مجيع الطوائف من العلامء، وإنام يكمل به من كان إمامًا "وقال السخاوي:  5".الطوائف
 وتتجىل أمهيته وفائدته يف النقاط اآلتية: 6".جامعًا لصناعتي احلديث والفقه، غائصًا عىل املعاين الدقيقة
 اإلسالمية، فيحتاجه دارس التفسري والعقيدة واحلديث والفقه... العلم بأكثر العلوم تعلق هذا   .1
ن املجتهد من الرتجيح بني األقوال، ومعرفة أسباب اخلالف فيها، وحتصيل امللكة.  .2  يمكِّ
 . من الضياع والقدح. الذب عن السنة وحفظ حديث رسول اهلل   .3
 قلة العلامء الذين تكلموا يف هذا الفن تبني دقته وأمهيته.   .4
 .الرد عىل شبهات الطاعنني يف السنة ومدعي االختالف يف حديث رسول اهلل   .5
 تزكية منهج أهل السنة يف فهم النصوص والتعامل معها.  .6
 مترين للعقل ورياضة للذهن بالتفكري والتحليل والربط.   .7
ا أنه ال يتصدى للكالم يف حل املشكالت إال ملن كانت عنده اآللة وامللكة يف ذلك، ومما ينبغي أن يشار إليه هن
وأتى األمر من بابه وفق الضوابط املعتربة يف فهم النصوص واجلمع والرتجيح بينها، مع صدق التوجه والدعاء وكثرة 
تعاىل:   قال  إََِلإَك  ﴿االستغفار،  َآ  نَزۡلإ
َ
أ َّآ  ََٰب ٱإِن ِكَت ِ   لإ قِِ ٱب َ
َ    ۡلإ بَۡيإ ُكَم  ََٰك    ۡلَّاِس ٱِِلَحإ َرى
َ
أ ُ  ٱبَِمآ  َِۡي   للَّ لِِلإَخآئِن تَُكن  َوََل 
فِرِ ٱ وَ  ١٠٥َخِصيٗما  َتغإ َ  ٱ سإ َ ٱإِنَّ  للَّ رَِّحيٗما  للَّ َغُفوٗرا  ونقل ابن عبد اهلادي عن ابن تيمية  .[106- 510]النساء:  ﴾١٠٦ََكَن 
املسألة واليشء أو احلالة التي تشكل عيّل فأستغفر اهلل تعاىل ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى إنه ليقف خاطري يف "أنه قال: 
 7".ينرشح الصدر، وينحل إشكال ما أشكل
 8جهود العلامء يف مشكل احلديث  .2
  :من أبرز الكتب التي دونت يف هذا الفن
 هـ(  204كتاب )اختالف احلديث( لإلمام الشافعي )  2.1
الكتاب أول مؤلَّف يف هذا الفن، حيث مل يتقدم الشافعي إىل التأليف فيه أحد من أهل العلم، ولذا يعترب هذا 
 قال اإلمام السيوطي يف ألفيته: 
 9الشافعي فكن بذا النوع حفي   ** *   املختلفأول من صنف يف 
 
5 al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2:651. 
6 al-Sakhāwī, Fatḥ al-Mughīth Bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth, 3:71. 
7 Ibn ʿAbd al-Hādī, al-ʿUqūd al-Durriyyah Min Manāqib Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah, 21. 
8 al-Dubaykhī, Aḥādīth al-ʿAqīdah al-Mutawahham Ishkāluhā Fī al-Ṣaḥīḥayn, 31 onwards. 
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مجلة من نصوص السنة املختلفة واملتعارضة يف الظاهر، فأزال إشكاهلا ودفع  وقد مجع فيه اإلمام الشافعي 
التعارض عنها، وفق منهج علمي رصني، فيسلك سبيل اجلمع إن أمكن، أو النسخ إن ثبت، أو الرتجيح إن تعذر اجلمع 
ديث، وهو ما أشار إليه الشافعي ومل َيثُبُت النسخ، وهذا املنهج هو ما التزمه اجلمهور يف دفع التعارض والتوفيق بني األحا
 يف مقدمة كتابه هذا حيث قال: 
منهام  " واحد  يعطل  ومل  معًا،  استعمال  معًا،  يستعمال  أن  حديثان  احتمل  حيتمل   ..اآلخر.وكلام  مل  فإذا 
كان أحدمها ناسخًا واآلخر  -كام اختلفت القبلة نحو بيت املقدس والبيت احلرام  -احلديثان إال االختالف 
منسوخًا... ومنها ما ال خيلو من أن يكون أحد احلديثني أشبه بمعنى كتاب اهلل، أو أشبه بمعنى سنن النبي 
القياس، فأي األحاديث املختلفة كان هذا فهو أوالمها عندنا ، مما سوى احلديثني املختلفني، أو أشبه باهلل 
  10".أن يصار إليه
ولكنه مل يقصد يف هذا الكتاب استيعاب النصوص املتعارضة يف السنة، وإنام قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة 
 التعارض بينها لتكون نموذجًا ملن بعده من العلامء. 
استيفاءه، بل ذكر مجلة ينبه هبا  -رمحه اهلل تعاىل  -اإلمام الشافعي، ومل يقصد وصنف فيه ": قال النووي 
وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه جملد جليل من مجلة كتب األم، ولكنه مل "وقال السخاوي:  11".عىل طريقه
 12".يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم هلذا النوع يتنبه به العارف عىل طريقه
بأنواع  الشافعي  فيه  يأت  فلم  احلديث(،  بنوع )خمتلف  بأنه تصنيف مستقل وخمتص  الكتاب  متيز هذا  وقد 
احلديث املشكل األخرى، فصار مضمون الكتاب مطابقًا لعنوانه. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه 
 من املسائل املتعلقة بالعقيدة. يف مسائل الفقه، ومل يذكر شيئًا  -رمحه اهلل تعاىل -الشافعي 
 ـ( ه  276قتيبة ) اب )تأويل خمتلف احلديث( البن كت  2.2
ونحن مل ُنِرد يف هذا الكتاب أن َنُردَّ "من تأليف هذا الكتاب حيث قال:  مقصوده  لقد أوضح ابن قتيبة 
التناقض  احلديث  عىل  ادَّعى  من  عىل  الردَّ  غرضنا:  كان  وإنام  ورسله،  وجل  عز  اهلل  بآيات  واملكذبني  الزنادقة  عىل 
 13".واالختالف، واستحالة املعنى من املنتسبني إىل املسلمني
 
10 al-Shāfiʿī, ‘Ikhtilāf al-Ḥadīth’, 40. 
11 al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2:180. 
12 al-Sakhāwī, Fatḥ al-Mughīth Bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth, 3:71. 
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متناوالً مخسة أنواع من األحاديث، وهي كالتايل: األحاديث التي ادُّعي عليها التناقض، وهو وقد جاء كتابه 
تعاىل 14.أكثرها اهلل  كتاب  إهنا ختالف  فيها:  قيل  التي  النظر وحجة  15.األحاديث  إهنا ختالف  فيها:  قيل  التي  األحاديث 
ويظهر من هذا  18.ديث التي قيل فيها: إهنا يبطلها القياساألحا 17.األحاديث التي قيل فيها: إهنا ختالف اإلمجاع 16. العقل
األوىل بابن قتيبة "أن ابن قتيبة مل يقترص يف كتابه عىل املختلف بل تناول املشكل، ولذا فقد ذهب بعض الباحثني إىل أن 
ى كتابه اآلخر:  19"، أن يسمي كتابه: تأويل مشكل احلديث  ، وهذا بناًء عىل القول بالتفريق "تأويل مشكل القرآن"كام سمَّ
واملشكل املختلف  من .  بني  مجلة  عىل  باشتامله  الكتاب  هذا  امتاز  وقد  إشكال.  فال  واحد  يشء  بأهنام  القول  عىل  أما 
ستُشكل فيها، بتوجيهات سديدة، األحاديث التي يطعن هبا أهل البدع عىل أهل السنة، فدفع التعارض عنها، وأزال ما ا
 وأجوبة شافية غالبًا. 
كام امتاز كتابه بتنوع األدلة، فهو ال يقترص يف االحتجاج عىل األدلة الرشعية، بل يتبع ذلك أحيانًا باألدلة 
 العقلية، والشواهد اللغوية والشعرية، مما أكسبه أمهية بالغة عند أهل العلم. 
ف أيضًا متنوع املسائل،  بالفقه وغريمها، وإن كانت مسائل والكتاب  بالعقيدة، واملتعلقة  فيه املسائل املتعلقة 
 العقيدة فيه أغلب.
ولكن يؤخذ عىل هذا الكتاب: افتقاره إىل الرتتيب والتنسيق، فتجد مسائل الفقه مثالً غري مرتبة عىل أبواب 
كام يؤخذ عليه أيضا: أنه ربام  علقة بالعقيدة وغريها.الفقه املعروفة، بل هي متناثرة يف الكتاب خمتلطة باملسائل األخرى املت
ثم حاول توجيهه واإلجابة عنه، أو التوفيق بينه وبني حديث  -دون ذكر سند له أو ختريج غالباً  -أتى باحلديث الضعيف 
له   األوىل  وكان  صحيح،  ملعاآخر  ينهض  ال  وأنه  به،  احلجة  قيام  وعدم  احلديث،  ضعف  يبني  أن  احلالة  هذه  رضة يف 
 . الصحيح، فيزول هبذا اإلشكال، وينتفي التناقض، إذ احلجة فيام صحَّ وثبت من سنة املصطفى اهلل 
راجعًا إىل قلة عنايته باحلديث، ومعرفة صحيحه من ضعيفه، وهو  وقد يكون هذا التقصري من ابن قتيبة 
أي: مل يعده  20"،قليل العمل يف احلديث، فلم أذكرهابن قتيبة من أوعية العلم؛ لكنه "حيث قال:  ما ذكره عنه الذهبي 
فقد قال . ولعل هذا هو سبب تعرض بعض املحدثني لنقد كتابه هذا 21 .الذهبي من حفاظ احلديث، فلم يذكره يف طبقاته
 
14 Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth, see for instance: 96, 103, 104, 107, 108, 110, 114, 121, 144. 
15 Ibn Qutaybah, see: 111, 180, 181, 227, 279. 
16 Ibn Qutaybah, see: 91, 94, 165. 
17 Ibn Qutaybah, see: 241. 
18 Ibn Qutaybah, see: 137 and it is only in this example; al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-
Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-Fuqahāʾ: Dirāsah Ḥadīthiyyah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Taḥlīliyyah, 402. 
19 Ḥammād, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Fuqahāʾ Wa al-Muḥaddithīn, 65. 
20 al-Dhahabī, Tadhkirat al-Ḥuffāẓ, 2:633. 
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 وكتاب خمتلف احلديث البن قتيبة يف هذا املعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء يف أشياء":ابن الصالح 
صنَّف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنة وأشياء غري "وقال النووي:  22".منه، قرص باعه فيها وأتى بام غريه أوىل وأقوى
، "وقال ابن كثري:  23".حسنة؛ لكون غريها أقوى وأوىل وترك معظم املختلف ابن قتيبة له فيه جملد مفيد، وفيه ما هو غثٌّ
 24".وذلك بحسب ما عنده من العلم
 ـ( ه  321للطحاوي )  كتاب )مشكل اآلثار( 2.3
مقصوده من تأليف هذا الكتاب  يعترب هذا الكتاب أوسع ما كتب يف هذا املجال، وقد أوضح الطحاوي 
 فقال: 
إين نظرت يف اآلثار املروية عنه اهلل صىل اهلل عليه وسلم. باألسانيد املقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، "
عليها، وحسن األداء هلا، فوجدت فيه أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بام فيها عن أكثر الناس، واألمانة 
فيها، ومن نفي  التي  استخراج األحكام  ما قدرت عليه من مشكلها، ومن  وتبيان  تأملها،  إىل  قلبي  فامل 
 من ذلك فيها، حتى اإلحاالت عنها، وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر يف كل باب منها ما هيب اهلل عز وجل يل
أبني ما قدرت عليه منها كذلك، ملتمسًا ثواب اهلل عز وجل عليه، واهلل أسأل التوفيق لذلك واملعونة عليه، 
 25". فإنه جواد كريم وهو حسبي ونعم الوكيل
مشكل يظهر من كالم الطحاوي هذا أنه قصد يف تأليفه هذا الكتاب أمورًا ثالثة: أحدها: بيان ما قدر عليه من 
 وثالثها: نفي اإلحاالت عنها. احلديث. وثانيها: استخراج األحكام التي فيها.
مستوفيًا هلذه األمور الثالثة، كام جاء كتابه متميزًا بالشمول والتنوع، فلم تقترص  -كام وعد  -وقد جاء كتابه 
مسائله عىل موضوع أو فنٍّ معني، بل شملت مواضيع وفنونًا متعددة: يف العقائد واآلداب، ويف الفقه والفرائض، ويف 
ابه إىل أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا يدل عىل اإلشكال الذي يريد وقد قسم كت 26 .وغريهاأسباب النزول والقراءات، 
ُر العنوان بقوله:   فيذكر احلديث. "...باب بيان مشكل ما روي عن النبي اهلل "الكالم عليه، وكثريًا ما ُيَصدِّ
، ممَّا يسهل الوقوف وامتاز كتابه أيضًا باتصال أكثر أحاديثه التي يورده، فهو يذكرها بسنده إىل رسول اهلل 
 عىل الرواية ودرجة صحتها واحلكم عليها. 
 
22 Ibn al-Ṣalāḥ, Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm al-Ḥadīth, 173. 
23 al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, 2:181. 
24 Ibn Kathīr, Ikhtiṣār ʿUlūm al-Ḥadīth, 169. 
25 al-Ṭaḥāwī, Sharḥ Mushkil al-Āthār, 1:3. 
26  al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-Fuqahāʾ: Dirāsah 
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وقد ُيتبع الرواية ببيان ما فيها من انقطاع، أو ضعف راٍو، أو اشتباه يف نسب، أو غري ذلك إن وجد. ولكن مما 
الواحد   يالحظ عىل هذا املوضوع  أبواب  املطلوب، فتجد  ممَّا يعرس معه احلصول عىل  والتنظيم  الرتتيب  الكتاب عدم 
أبواب  ُبّدًا من استعراض مجيع  متشتتة ومتفرقة من أول الكتاب إىل آخره، فإذا أردت البحث عن مسألة معينة مل جتد 
 الكتاب.
 هـ(:  803ولذلك قال أبو املحاسن يوسف بن موسى احلنفي )
عىل غري  -بكثرة تطريقه األحاديث وتدقيق الكالم فيه حرصًا عىل التناهي يف البيان  -وكان تطويل كتابه "
ترتيب ونظام، ومل يتوخ فيه ضم باب إىل شكله وال إحلاق نوع بجنسه، فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة 
ئع واألحكام، تكاد أن ال جتد فيه من أول الديوان إىل آخره، وكذلك أحاديث الصالة والصيام وسائر الرشا
حديثني متصلني من نوع واحد، فصارت بذلك فوائده ولطائفه منترشة متشتتة فيه، يعرس استخراجها منه، 
إن أراد طالب العلم أن يقف عىل معنى بعينه مل جيد ما يستدل به عىل موضعه إال بعد تصفح مجيع الكتاب، 
  27".تقر يف ذلك إىل حتفظ مجيع األبوابوإن ذهب ذاهب إىل حتصيل بعض أنواعه اف
السخاوي   كتبه  ":  وقال  أجلِّ  من  الطحاوي    -وهو  عن - يعني  مستغن  غري  لالختصار  قابل  ولكنه  ؛ 
 ".الرتتيب والتهذيب
 هـ(  406كتاب )مشكل احلديث وبيانه( البن فورك )  2.4
مجلة منها زاعاًم أن ظاهرها يوهم هذا الكتاب خاص بأحاديث العقيدة املتعلقة باألسامء والصفات، فأورد 
التشبيه والتجسيم، ثم ذهب يؤوهلا ويرصفها عن ظاهرها املراد منها، بام يتوافق مع مذهبه األشعري، وكثريًا ما يصدر 
هلا: اليد 28".ذكر خرب مما يقتيض التأويل ويوهم ظاهره التشبيه"احلديث الذي يريد تأويله بقوله:   29، ومن الصفات التي أوَّ
 
27 al-Ḥanafī, al-Muʿtaṣar Min al-Mukhtaṣar Min Mushkil al-Āthār, 1:3. 
28 Ibn Fūrak, Mushkil al-Ḥadīth Wa Bayānuhu, see for instance: 42, 128, 134, 142, 146, 152, 160. 
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خاص  37. والعلو 36، واالستواء 35، والفرح 34، والعجب  33، والضحك32، والنزول 31، والقدم 30، واألصابع إذًا  فالكتاب 
  38.بالعقيدة عىل املذهب األشعري، وهو عبارة عن ثالثة أقسام مرتبط بعضها ببعض
هلا وبني معناها  فالقسم األول أورد فيه أكثر من مخسة وسبعني حديثًا، مما يرى أن ظاهرها يوهم التشبيه، فأوَّ
يف كتابه: )التوحيد( فأورد فيه عرشة أحاديث، يشرتك  وأما القسم الثاين فهو للرد عىل ابن خزيمة .من وجهة نظر أشعرية
هلا كغريها من أحاديث الصفات، وخطَّأ ابَن خزيمة يف محلها عىل ظاهرها مع نفي املامثلة،  بعضها مع القسم األول، وأوَّ
 أيب بكر أمحد بن وأما القسم الثالث فقد خّصه للردِّ عىل ".فصل فيام ذكره ابن خزيمة يف كتاب التوحيد"وقد بدأه بقوله: 
تأويل  أكثر من عرشين فصالً يف  فيه  إسحاق الصبغي صاحب ابن خزيمة، يف كتابه: )األسامء والصفات(، وقد عقد 
وختم هذا الكتاب بقوله:  ".فصل آخر فيام ذكره الصبغي يف كتاب األسامء والصفات"صفات اهلل تعاىل، وابتدأه بقوله: 
يح احلديث مما أوهم التشبيه، ولبَّس بذلك املجسمون، وازدراه امللحدون، وطعن َكُمَل بيان ما أشكل ظاهره من صح"
  39"يف روايته املبتدعون، وإيضاح ما خفي باطنه مما أغفله اجلاهلون، وأنكره املعطلون...
 واملطلع عىل هذا الكتاب يلحظ أمرين عجيبني: 
ذلك، وهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة من أهل أحدمها: البحث عن أوجه التأويل لكل حديث، والتكلف يف 
 فرقتني:  احلديث، فقد قسمهم إىل
 فرقة هم أهل النقل والرواية، وحرِص أسانيدها ومتييز صحيحها من سقيمها.  (1
وفرقة منهم يغلب عليهم حتقيق طرق النظر واملقاييس، واإلبانة عن ترتيب الفروع عىل األصول، ونفي  (2
َيُذبُّوَن شبهة املَلبِّسني عنها. فال فرقة األوىل للدين كاخلزنة للملك، والفرقة األخرى كاحلراس الذين 
وواضح أن ابن فورك يف كتابه جعل مهمته حتقيق هدف الفرقة الثانية، ولذلك ذكر  .امللكعن خزائن 
 فيه ما يراه من مشكل احلديث. 
 
30 Ibn Fūrak, see: 254. 
31 Ibn Fūrak, see: 134, 140. 
32 Ibn Fūrak, see: 215. 
33 Ibn Fūrak, see: 148. 
34 Ibn Fūrak, see: 207. 
35 Ibn Fūrak, see: 202, 103. 
36 Ibn Fūrak, see: 477. 
37 Ibn Fūrak, see: 167 -168. 
38 Ḥammād, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Fuqahāʾ Wa al-Muḥaddithīn, 72–74. 
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بني األحاديث الصحيحة والضعيفة واملوضوعة، حيث جعلها نسقًا واحدًا  واألمر اآلخر: خْلُطه فيام يورده
يف الداللة ورضورة التأويل، وإذا أشار إىل ضعف بعض الروايات ال يكتفي بذلك يف ردها، وبيان عدم احلاجة إىل بحث 
قال شيخ  .ه ورجله يف تأوهيابكلامت، ثم جيلب بخيل -إن أشار  -ما دلت عليه من الصفة هلل تعاىل، وإنام يشري إىل ضعفها 
هؤالء يقرنون باألحاديث الصحيحة أحاديث كثرية "اإلسالم ابن تيمية يف َمْعِرض حديثه عن تأويالت أهل الكالم: 
 40".موضوعة، ويقولون بتأويل اجلميع، كام فعل أبو بكر بن فورك يف كتاب )مشكل احلديث(
 هـ(  597) كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي  2.5
ألف ابن اجلوزي هذا الكتاب لرشح ما استُشكِل من حديث الصحيحني، معتمدًا فيها عىل كتاب )اجلمع بني 
الصحيحني( للحميدي والذي رتبه مؤلفه عىل املسانيد، ممَّا جعل ابن اجلوزي يسلك سبيله يف هذا الرتتيب، فجاء كتاب 
 الفقهية، وهذا ما جعل االستفادة منه صعبة وشاقة. ابن اجلوزي مرتبًا عىل املسانيد، ال عىل األبواب
ك مهته لتأليف هذا الكتاب، وهو أن سائالً سأله ذلك،  وقد أشار يف مقدمة كتابه إىل السبب املبارش الذي حرَّ
عزيمته، لكن هذا األمر مل يكن ليثني إرادته أو يوهن من  "؛فأنعمت له، وظننت األمر سهالً، فإذا نيل ُسَهيٍْل أسهل"قال: 
، مستعينًا باهلل عز وجل..."يقول:   أنه سيُعنى  41"فلام رأيت طرق رشحه شاسعة، شمرت عن ساق اجلَدِّ إىل  كام أشار 
بكشف اإلشكال املعنوي، لكون احلاجة إليه أمس، والعناية به أجدر وأحق، خاصًة وأن احلميدي قد ألف كتابًا يف رشح 
  .الثغرةغريب مفردات أحاديث الصحيحني فسدَّ هذه 
ُيْدِخْل فيه حديثًا ليس فيهام أو يف ومما متيز به هذا الكتاب عن الكتب السابقة أنه خاص بالصحيحني، فلم 
أحدمها. كام متيز بأنه مل يقترص عىل فنِّ معني، بل تنوعت مسائله وأحاديثه لتشمل فنونًا متعددة، وقد نال الفقه منها بحظ 
داللتها   وافر. وبيان  واشتقاقاهتا،  تصاريفها  وذكر  اللفظة،  بضبط  العناية  مع  الغريبة،  األلفاظ  برشح  أيضًا   وامتاز 
كام امتاز أيضًا باحتوائه عىل مجلة كبرية من املسائل الفقيهة،  42باالستشهاد عىل ذلك من أقوال أئمة اللغة، وأشعار العرب.
 43 .غالباً مع عرٍض ألقوال الفقهاء فيها ناسبًا كلَّ قول إىل قائله 
 وأما املآخذ عىل هذا الكتاب فهي كام ييل: 
أنه مل يستوعب مجيع املشكل، خاصة ما يتعلق منه بالعقيدة، حيث مل يذكر منه إال شيئًا قليالً بالنسبة ملا ترك،  .أ
وقد يكون رأيه فيه مرجوحًا، السيام إذا كان اإلشكال متعلقًا بأسامء اهلل تعاىل وصفاته، ويف املقابل قد يذكر 
 
40 Sālīm, Darʾ Taʿāruḍ al-ʿAql Wa al-Naql, 5:236. 
41 Ibn al-Jawzī, Kashf al-Mushkil Min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn, 1:6. 
42 Ibn al-Jawzī, 1:16. 
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رأيته يذكر فيه شيئًا من األحاديث غري "لكتاب، وقال: فيه ما ليس بمشكل، ولذ قام بعض العلامء باختصار ا
 44".مشكل، أو مشكالً وال يأيت فيه بيشء شاٍف 
 45.أنه اضطرب يف صفات اهلل تعاىل بني النفي واإلثبات، وخاصة الصفات اخلربية؛ فإنه كثريًا ما يؤوهلا .ب
، وإنام ليستخرج منه فائدة -كام تقدم  -أنه مل خيصه يف املشكل؛ ولذا فإنه قد يورد احلديث ال إلشكال فيه  .ت
ذلك: 46معينة،  أمثلة  فقط، ومن  غريبة  كلمٍة  معنى  فيه  ليوضح  احلديث  يذكر  بن  وقد  عبادة  مسند  قال يف 
قال:  ويف مسند ُأيب بن كعب  47".ويف احلديث الثاين: )من تعارَّ من الليل( يعني استيقظ": الصامت 
وقال يف مسند أيب سعيد اخلدري  48".ويف احلديث الرابع: )لو اشرتيت محارًا تركبه يف الرمضاء( يعني احلر"
 :" )ويف احلديث الثاين عرش: )ال يسمع مدى صوت املؤذن جنٌّ وال أنٌس وال يشٌء إال شهد له يوم القيامة
 50. ذكر، ومثلها كثري ففي هذه األحاديث مل يذكر فيها غري ما 49".املدى الغاية
، واهتامه املحدثني بالغلط يف الرواية أو الترصف، -إذا خالفت مذهبه ومعتقده  -يف ردِّ الروايات  جرأته  .ث
أو النقل باملعنى، دون استناد إىل دليل أو برهان، وإليك مثاالً عىل ذلك: قال بعد تأويله لصفة القدم هلل عز 
التأويل وسيأيت يف حديث أيب هريرة: )يضع فيها رجله(؟ فاجلواب: أن فإن قيل: كيف يصح هذا "وجل: 
 51".هذا من حتريف بعض الرواة؛ ألنه ظنَّ أن القدم هي الرجل، فروى باملعنى الذي يظنه
وا باملعنى، ومل يفهموا املقصود،  ولعل هذا نابع من تلك القاعدة التي ذكرها أثناء اهتامه بعض الرواة بأهنم عربَّ
فمتى سمعت حديثًا فيه نوع خلل فانُسب ذلك إىل الرواة، فإن "وقع اإلشكال يف كثري من األحاديث، حيث قال: مما أ
ه عن ذلك الرسول   52".منزَّ
ه عن اخللل يف حديثه؛ ولكن ملاذا ال يتهم اإلنسان رأيه وفهمه واجتهاده  قلت: ال ريب أن الرسول  منزَّ
الثقات، أهل الضبط   النقلة العدول  فإن اإلنسان كثريًا ما يؤتى من قبل رأيه قبل اهتام  واإلتقان والتحري والتثبت؟! 
 والرجل، واهلل تعاىل أعلم.وفهمه واجتهاده، فيستشكل ما ليس بمشكل، كام وقع البن اجلوزي هنا يف صفة القدم 
 
44 Kātib Çelebī, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub Wa al-Funūn, 2:1495. 
45 Ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-Fatāwā, 4:169. 
46 Ibn al-Jawzī, Kashf al-Mushkil Min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn, 1:15-16. 
47 Ibn al-Jawzī, 2:81. 
48 Ibn al-Jawzī, 2:70. 
49 Ibn al-Jawzī, 3:161. 
50 Ibn al-Jawzī, 1:18. 
51 Ibn al-Jawzī, 3:245 and 1:47-48. 
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 هـ( 1353تاب )مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا( لعبد اهلل بن عيل النجدي القصيمي ) ك  2.6
مقدمته:   يف  استشكلتها"قال  التي  النبوية  األحاديث  عىل  الكتاب  هذا  طبية   حيتوي  من  احلديثة  العلوم 
.. وفيه بياهنا بنفس العلوم احلديثة، وسيجد القارئ يف الكتاب مثاالً حيًا للدفاع عن نصوص .وجغرافية وفلكية وحسية
 ".الدين املقدس، ومثاالً حيًا للنقد الفلسفي العرصي
بنفسه مستقل   ما تيرس ألن كل حديث قائم  أنه رسد األحاديث رسدًا حيث  قرابة   بمعناه. وذكر  فيه  وذكر 
ثالثني حديثًا ويورد عليها شبه املعارضني واملنكرين ثم يزيل الشبهة، وقلام يتعرض لألحاديث املتعارضة؛ ألنه مل يقصد 
 للتوفيق بني الروايات نفسها. 
 البحوث والدراسات  2.7
واملختلف،  املشكل  يف  املعارصة  والدراسات  البحوث  من  كثري  كتب  أنه  إىل  أشري  العرض  هذا  ختام  ويف 
 ويمكن تصنيفها يف قسمني: 
 دراسات تأصيلية  2.7.1
 ومن أمثلتها: 
أسامة  (1 الدكتور:  لفضيلة  ماجستري  رسالة  وهي  الفقهاء.  واألصوليني  املحدثني  بني  احلديث  خمتلف 
 القرى، وطبعت يف جملد.خياط، من جامعة أم 
 خمتلف احلديث بني الفقهاء واملحدثني. د. نافذ حسني محاد، وهو مطبوع يف جزء (2
منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث. وهي رسالة دكتوراه للباحث د. عبداملجيد السوسوة، يف  (3
 قسم الرشيعة بجامعة القاهرة. وطبعت يف جملد
  دراسات تطبيقية 2.7.2
 أمثلتها: ومن 
أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني: مجعا ودراسة. وهي رسالة دكتوراه للباحث د. سليامن   (1
 الدبيخي، يف قسم العقيدة يف اجلامعة اإلسالمية. وطبعت يف جملد.
خمتلف احلديث عند اإلمام أمحد: مجعا ودراسة. وهي رسالة دكتوراه للباحث د. عبد اهلل الفوزان، يف كلية   (2
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أجوبة ابن القيم عىل األحاديث التي ظاهرها التعارض يف العقيدة والطهارة والصالة. وهي رسالة دكتوراه   (3
 جييل، يف كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية. وطبعت يف جملدين.للباحث د. حممد احل
الطربي رمحه اهلل ) اآلثار( لإلمام  كتاب )هتذيب  املشكل  هـ(، وهذا   310تنبيه: ذكر بعضهم ضمن كتب 
وتكلم فيه عىل كل حديث "؛ ألنه كام قال عنه التاج السبكي يف بيان منهجه: -فيام يظهر -الكتاب ألصق بكتب الرشوح 
 53".منه بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن، واختالف العلامء وحججهم، وما فيه من املعاين الغريب
 منهجية التعامل مع مشكل احلديث   .3
 يمكننا تلخيص منهجية التعامل مع املشكل من احلديث يف اخلطوات التالية: 
 الوقوف عىل أسباب وقوع اإلشكال يف بعض األحاديث.  3.1
معرفة أسباب وقوع اإلشكال تسهم يف توضيح املسألة للناظر، ويسهل عليه النظر يف مشكل احلديث؛ لذلك 
أراد اخلطايب رمحه اهلل أن يمهد السبيل لكل دارس للحديث الرشيف أن يتعلم شيئًا من تلك األسباب، ومن أسباب 
 : وقوع اإلشكال التي ذكرها اخلطايب 
ترصف رواة احلديث باحلذف واالختصار. فمن املعلوم لدى داريس احلديث الرشيف أن بعض أئمة  -1
الرواة كانوا يترصفون يف رواياهتم؛ فتارة ينشطون فريوون احلديث بتاممه، وتارة ال يسمح املقام بطول املقام فيخترصون 
ينبه هنا اإلمام اخلطايب إىل سبب التعارض بني حديثني عىل قدر احلاجة، فينشأ هنا يشء من التعارض بني الروايات؛ لذا 
وإنام عرض الوهم يف تأويل هذا احلديث من رواية أيب هريرة، ووقعت الشبهة فيه ملن تأوله عىل الوجه الذي "فيقول: 
 54".حكيناه عنهم؛ لكثرة ما دخله من احلذف واالختصار
اهلل عليه وسلم يلقي كالمه بأفصح بيان، وكان فقد كان النبي صىل  اختالف سامع الصحابة للحديث. -2
، الصحابة يتلقونه عنه باختالف قرهبم وبعدهم منه، وبتباين ملكاهتم يف التلقي، فيؤدي كلٌّ منهم ما سمعه عن النبي 
 فينشأ وجه من االختالف يف بعض ألفاظ احلديث، فيكون سببًا للتعارض الظاهري بني الروايات؛ لذا نجد قول اخلطايب 
  :وقد حيتمل ذلك وجًها آخر، وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول: لبيك بحج، فحكى أنه أفردها، وخفي "يف ذلك
 55".عليه قوله: وعمرة، فلم حيِك إال ما سمع، وهي عائشة، ووعى غريها الزيادة فرواها، وهو أنس
  .الرواياتالعلم بأن الزيادات الواردة ليست تعارًضا، وليس تكاذًبا بني  3.2
 
53 See the editorial remark in: Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tahdhīb al-Āthār Wa Tafṣīl al-Thābit ʿan Rasūl Allāh 
Min al-Akhbār, 10 (Musnad ʿAlī ibn Abī Ṭālib). 
54 al-Khaṭṭābī, Maʿālim al-Sunan (Sharḥ Sunan Abī Dāwūd), 2:10. 
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فقد يذكر أحد الرواة أمًرا زائًدا عام رواه غريه، وال يمكن أن تكون الروايُة حاملُة الزيادة مكذبًة لألخرى، 
وللتمثيل عىل ذلك فقد يذكر أحد الرواة سبب ورود احلديث من سؤال للنبي صىل اهلل عليه وسلم، ويذكر السؤال 
ال ومل يدر ما سبب احلديث، وكلٌّ حيدث بام سمع، فهنا ال تعارض وإجابته، وقد يكون بعض من حرض مل يسمع السؤ
بني الروايات بام يؤدي إىل التنافر والتناقض بينها، فعىل من أراد دراسة مشكل احلديث أن يتنبه هلذه القاعدة؛ لذا يقول 
خيتلف ويتناقض لو كان الزائد نافيًا وال تنكر الزيادات يف األخبار، كام ال تنكر يف الشهادات، وإنام ": اإلمام اخلطايب
تدافع وال  تناقض  فيه  فليس  عليه،  وزائًدا  له  مثبتًا  كان  إذا  فأما  صاحبه،  عىل ":  وقال   56".لقول  الروايات  وهذه 
 57".اختالفها يف الظاهر ليس فيها تكاذب وال هتاتر، والتوفيق بينهام ممكن، وهو سهل اخلروج غري متعذر
  .وضوع الواحدمجُع الروايات يف امل  3.3
فمن مهامت علوم احلديث، سواء يف دراسة علل احلديث أو دراسة األحاديث املشكلة، جيب عىل الدارس 
هلا أن جيمع طرق احلديث الواحد من مجيع املصادر التي يمكن أن جيد فيها طريًقا للحديث عن نفس الراوي، أو رواية 
ا، ويسهم اجلمع يف بيان منشأ اخلطأ، ويكون للحديث من طريق راٍو آخر للحديث، حيث تفرس الروايات بعضها بعًض 
ذلك عوًنا للدارس يف بيان الصواب يف الروايات املختلفة، سواء باجلمع والرتجيح بينها، وقد قال اإلمام أمحد بن حنبل 
 :"وعىل هذا ينبه اإلمام اخلطايب بقوله  58"،احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفرس بعضه بعًضا :" وإنام
يشكل هذا عىل من ال يتتبع طرق األخبار املروية يف فتوح خيرب حتى جيمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك تبني أمر صحة 
 59".القسمة من حيث ال يشكل معناه
 . أن التعارض ال يبنى عىل جمرد التوهم 3.4
والتخرص والفهم   فالتوهم  الصحيح  النظر  العلوم عىل  تبنى  وإنام  قاطبة،  العلم  أبواب  ال جيديان شيئًا يف 
السليم املؤيد بالدليل الصحيح والداللة الرصحية؛ ولذا يعيب اإلمام اخلطايب عىل من تكلم يف مشكل احلديث بالتوهم، 
ُخلًفا ملا اشرتطوه عىل عائشة، ورد احلديث من  60: )ابتاعي فأعتقي(وقد توهم بعض الناس أن يف قوله ": قال 
 61".يف احلديث يشء مما يشبه معنى الغرور واخلُلف س... وليأجل ذلك
 
56 al-Khaṭṭābī, 2:140. 
57 al-Khaṭṭābī, 2:141. 
58 al-Khaṭib al-Baghdādī, al-Jāmiʿ Li Akhlāq al-Rāwī Wa Ādāb al-Sāmiʿ, 2:212. 
59 al-Khaṭṭābī, Maʿālim al-Sunan (Sharḥ Sunan Abī Dāwūd), 3:21. 
60  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 2561; Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl 
Ilā Rasul Allah, no. 3776. 






70  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, Spec. Issue 1, 2021 
 
 
 أن القواعد املنطقية واألقيسة العقلية ال يعرتض هبا عىل نصوص الرشع.  3.5
اهلل   كتاب  من   دعا  محايته  إىل  ودعا  تصوره،  وحجم  طاقته  حسب  عليه  يقدر  فيام  العقل  استخدام  إىل 
املاديات؛ كاملسكِرات، واملعنويات؛ كاجلهل واهلوى، ومع هذا االهتامم بالعقل ال يمكن االعتامد عليه مستقالا للفصل 
اإلحاطة بكل األمور، واختالف  واحلكم يف مسائل الرشع عموًما، ومسائل مشكل احلديث خصوًصا؛ لقصور العقل يف
العقول من شخص لشخص، وعدم وجود مرجعية عقلية واحدة يمكن التحاكم إليها عند اختالف العقول؛ فلذا ال 
 : يصح حتكيم األقيسة العقلية ونتائجها لالعرتاض عىل نصوص الرشيعة؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وكامل  " العلوم  معرفة  يف  رشط  مستقالا العقل  ليس  أنه  غري  والعمل،  العلم  يكمل  وبه  األعامل،  وصالح 
بذلك، لكنه غريزة يف النفس، وقوة فيها بمنزلة قوة البرص التي يف العني، فإن اتصل به نور اإليامن والقرآن 
التي يعجز وحده عن  بنفسه مل يبرص األمور  انفرد  والنار، وإذا  الشمس  به نور  اتصل  إذا  العني  كان كنور 
دراكها، وإن عزل بالكلية كانت األقوال واألفعال مع عدمه أموًرا حيوانية، قد يكون فيها حمبة ووجد وذوق، إ
 62".كام حيصل للبهيمة، فاألحوال احلاصلة مع عدم العقل ناقصة، واألقوال املخالفة بالعقل باطلة
: ، فقال وقد أدرك هذا املعنى اإلمام اخلطايب؛ فحذر من حتكيم نتائج العقول عىل كالم خري البرش 
وهذا قياس ترده السنة، وإذا قال صاحب الرشيعة قواًل وحكم بحكم مل جُيِز االعرتاض عليه برأي وال مقابلٍة بأصل "
 63".آخر، وجيب تقريره عىل حاله، واختاذه أصاًل يف بابه
 . نفي املعاين املشكلة الظاهرة عن بعض األحاديث   3.6
 فمن واجب العلامء بيان احلق للناس، وينبغي لطالب العلم الذين يتصدون لتدريس حديث رسول اهلل 
أن يقوموا بواجبهم نحو احلديث الرشيف؛ بنفي ما قد تتطرق إليه عقول املتلقني، وهو ما يسمى يف علم التفكري بالتفكري 
: )املؤمن القوي خري وأحبُّ إىل اهلل من يث قد ينرصف الذهن إىل معنى آخر ال يريده القائل، مثل قوله اجلانبي، ح
يف تتمة احلديث: )ويف كل خري(؛ لذا ينبه  وخوًفا من التوهم بانتقاص من مل يبلغ هذه الرتبة قال  64،  املؤمن الضعيف(
فيقول   وتدريسه،  واملتلقي عند رشح احلديث الرشيف  السامع  ما قد يشكل عىل  نفي  أمهية  إىل  يف   اإلمام اخلطايب 
قد يتوهم كثري من الناس إذا سمع هذا احلديث أن هذا كان منهم عادة، وأهنم كانوا يأتون هذا "حديث بئر بضاعة: 
 
62 Ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-Fatāwā, 3:338. 
63 al-Khaṭṭābī, Maʿālim al-Sunan (Sharḥ Sunan Abī Dāwūd), 4:72. 
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قد يتوهم كثري من "ومثل قوله:  65".وتعمًدا، وهذا ما ال جيوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضاًل عن مسلمالفعل قصًدا 
  66".الناس أن بني احلديثني خالًفا
اإلجابة عىل اإلشكال احلاصل من حديث ضعيف، مع أن احلديث ، ومما يالحظ عىل منهج اخلطايب يف هذا
لألحاديث الصحيحة؛ إذ إن من رشوط حتقق التعارض بني احلديثني أن يكونا يف الضعيف ال يصح أن يكون معارًضا 
الرشط الثاين: أن يتساوى الدليالن يف القوة؛ وذلك حتى يتحقق التقابل "قال احلفناوي يف رشوط التعارض:  . نفس القوة
كاملت نفسه،  الدليل  ناحية  من  قوهتام  دليلني ختتلف  بني  تعارض  فال  ثم  ومن  وذلك ألن والتعارض،  اآلحاد؛  مع  واتر 
 67". التعارض فرع التامثل، وال متاثل بينهام
مذهب عامة العلامء عىل جواز الدباغ، واحلكم "مثل قوله:  ومن املواضع التي وجدهتا عند اإلمام اخلطايب 
اية عن كتاب أتاهم، ، وإنام هو حكاهلل بن عكيم مل يلَق النبي  بطهارة اإلهاب إذا دبغ، ووهنوا هذا احلديث؛ ألن عبد
فقد حيتمل لو ثبت احلديث أن يكون النهي إنام جاء عن االنتفاع به قبل الدباغ، وال جيوز أن يرتك به األخبار الصحيحة 
 68".التي قد جاءت يف الدباغ، وأن حيمل عىل النسخ، واهلل أعلم
 أمثلة تطبيقية للمشكل وكيفية التعامل معها  .4
املسألة اختصاراً واملراد من األمثلة   تفاصيل  التعامل معه دون اخلوض يف   توضيح معنى اإلشكال وكيفية 
 ومراعاة للمقام، فمن األمثلة عىل ذلك: 
 املثال األول  4.1
قال: )من مس ذكره فليتوضأ( رواه اخلمسة وصححه ابن حبان. وعن  أن النبي عن برسة بنت صفوان 
اَم ُهَو َبْضَعٌة ِمنَْك( قال: سَأل رجٌل َرُسوَل اهللِ  َطْلق بن عيل  ُأ َأَحُدَنا إَِذا َمسَّ َذَكَرُه؟ َقاَل: )إِنَّ رواه اخلمسة  .َأَيتََوضَّ
، فأحدمها يفيد أن مس الذكر ينقض الوضوء، واآلخر فهذان احلديثان بينهام اختالف يف الظاهر ؟وصححه ابن حبان 
 يفيد خالف ذلك. وسلك العلامء يف دفع هذا اإلشكال املسالك الثالثة: 
 اجلمع بني احلديثني  4.1.1
 فيحمل حديث برسة عىل من مسه بشهوة، وحديث طلق عىل من مسه بغري شهوة. 
 النسخ  4.1.2
 
65 al-Khaṭṭābī, Maʿālim al-Sunan (Sharḥ Sunan Abī Dāwūd), 1:57. 
66 al-Khaṭṭābī, 4:310. 
67 al-Ḥafnāwī, al-Taʿāruḍ Wa al-Tarjīḥ ʿinda al-ʾUṣūliyyīn Wa Atharuhumā Fī al-Fiqh al-Islāmī, 38. 
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يف السنة األوىل، ومن روى النقض متأخر  قالوا: حديث طلق منسوخ ألن وفادته عىل النبي 
 ، فيكون هو الناسخ. كأيب هريرة 
 الرتجيح  4.1.3
سبعة  فقالوا: يرجح حديث برسة يف النقض، ألمور األكثرية، فقد روى هذا املعنى عن النبي 
الن أحاديث  أن  املتواتر.  من  بعضهم  عده  حتى  راويا،  من عرش  كثري  به  قال  الثبوت.  جهة  من  أصح  قض 
الصحابة، حيث نقل عن اثني عرش صحابيا. وألنه ناقل عن األصل، فاألصل عدم النقض، وما كان ناقال 
 عن األصل فهو أرجح. 
 املثال الثاين  4.2
وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل ": قال عنهام أن النبي اهلل بن عمرو ريض اهلل  عن عبد
 رواه مسلم. "كطوله، ما مل حيرض وقت العرص، ووقت العرص ما مل تصفر الشمس..
: قم فصله، فصىل الظهر حني زالت الشمس، ثم جاءه جاءه جربيل، فقال  وعن جابر بن عبد اهلل أن النبي 
 للظهر،  الغد  من جاءه ثم  - احلديث  فذكر –  .. مثله.العرص، فقال: قم فصله، فصىل العرص حني صار ظل كل يشء 
 صار  حني العرص فصىل فصله، قم: فقال  للعرص، جاءه ثم مثله، يشء كل ظل صار حني الظهر فصىل فصله، قم: فقال 
احلديث، ويف آخره قال: ما بني هذين وقت. رواه أمحد والرتمذي وصححه ابن حبان فأفاد احلديث  . . مثليه.يشء  كل ظل
 األول أن وقت صالة العرص ينتهي باصفرار الشمس، وأفاد احلديث الثاين أنه ينتهي إذا صار ظل كل يشء مثليه. 
 وسلك العلامء يف دفع هذا اإلشكال املسالك الثالثة: 
 احلديثني اجلمع بني  4.2.1
فيجمع بني احلديثني بقرب املدة بني الوقتني، فبداية اصفرار الشمس يكون حني مصري ظل كل 
يشء مثليه، أو أنه إذا ابتدأها عند مصري ظل كل يشء مثليه فينتهي منها عند اصفرار الشمس، والسيام يف أيام 
 الشتاء وقرص العرص. 
 النسخ  4.2.2
اأْلَْمر   َأَواِخر  يِف  ر  متََأخِّ ابن عمرو  ة، وحديث  بَِمكَّ اأْلَْمر  ل  َأوَّ يِف  م  ُمتََقدِّ فقالوا: حديث جربيل 
 بِاملَِْدينَِة َفَوَجَب اِْعتاَِمده، فيكون هو الناسخ.
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ويرتجح حديث ابن عمرو، ألمرين: األول أنه يف صحيح مسلم، بخالف احلديث اآلخر فليس 
 لصحيحني. والثاين حديث ابن عمرو قويل، وحديث إمامة جربيل فعيل، والقول مقدم. يف أحد ا
 اخلامتة 
البحث   خامتة  يف  الباحث   والشذوذ   والعلل  واملؤتلف  واملختلف  كاملشكل  احلديثية  القضايا  أنيرى 
إليها  اختذه  ونحوها  والزيادات  واالضطراب ،ونظر  وطرقها  الرواية  يف  للطعن  وسيلة  البعض  التأمل ا  بعني  البعض 
والدرس فالفريق األول يريد التخلص من السنة بتلك املزاعم والفريق الثاين يسلم بحاجة العلوم ومنها علوم السنة إىل 
الفحص والدرس دون مزايدة عىل السنة النبوية أو االنتقاص من مكانتها ؛وإذا كنا نرى صحة الفريق الثاين وننحاز إليه 
حيملون الشبهات ويروجوهنا يف املحافل والفضائيات بحاجة إىل االهتامم باملراجعة واملقابلة إلزالة  فإن الفريق األول ممن
 شبهاته وإقالة عثراته ما أمكن ذلك.. هذا وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج أبرزها: 
 أوال: أن املشكل هو امللتبس الذي ال ينال املراد منه إال بالتأمل والنظر؛
أن املشكل نسبي فام يلتبس عىل أحد قد يكون واضحا لغريه؛ فهو نوع من التوهم الذي يقع لبعض ثانيا: 
 الفهوم لغياب الرؤية الشاملة.
ثالثا: أن املشكل قد حيل بالتوفيق واجلمع أو الرتجيح أو النسخ ونحوها من طرق التعامل مع األدلة بالسبل 
 املنهجية األصولية. 
هذا فٌن "مل املتبحر أن يعرف هذا الفن إن أراد التمكن من علمه وفنه كام قال النووي رابعا: أنه ال غناء للعا
وهو من أهم األنواع، مضطر إليه "وقال السخاوي:  "من أهم األنواع، ويضطر إىل معرفته مجيع العلامء من الطوائف
 ."ث والفقه، غائصًا عىل املعاين الدقيقةمجيع الطوائف من العلامء، وإنام يكمل به من كان إمامًا جامعًا لصناعتي احلدي 
خامسا: تتجىل أمهية هذا الفن وفائد ته يف تعلقه بأكثر العلوم اإلسالمية، فيحتاجه األصويل والفقيه واملفرس 
 وعامل العقيدة واملذاهب الكالمية.
ن املجتهد من الرتجيح بني األقوال، ومعرفة  أسباب اخلالف فيها، سادسا تتجىل أمهية هذا العلم يف أنه: يمكِّ
وحتصيل امللكة. يمكن املحدث من الذب عن السنة وحفظ حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. من الضياع والقدح. 
 ويمكن املتكلم من الرد عىل شبهات الطاعنني يف السنة ومدعي االختالف يف حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم..
خدموا هذا العلم اجلليل بالنظر والدرس والتمحيص وعىل رأسهم اإلمام الشافعي سابعا: أن علامء األمة 
وتلميذه اإلمام أمحد وابن قتيبة والطحاوي والسخاوي واخلطايب وعىل درهبم سار املعارصون ذبا عن سنة رسول اهلل 
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 وحلوهلا  املنافقني«  عل  صالة  أثقل  »إن   احلديث  إشكال  ف  تطبيقية  دراسة  
The Most Burdensome Prayer for the Hypocrites:  A Problematic Ḥadīth? 
Ilyes Chellali *  شالل  إلياس 
Mohammed Abullais al-Khayrabadi **  .د  د.  أ  اخلريآبادي  الليث  أبو  حمم 
 األحاديث   من  عليه  الباحث  اطالع  وحسب  رواياته  باختالف  الصالة  عن  املتخلفني  بيوت  بتحريق  اهلم    حديث  يعترب  امللخص:
ب  )ال  حديث وبني  بينه تعارض وجود ادعاء من احلديث مشكل دائرة ضمن تدخل التي اإلشكاالت بعض من فيه ملا  املشكلة،  يعذ 
 إلطالقات احلديث ف  اجتهادهم  ف  الفقهاء اختالف  إىل باإلضافة بعضها، مع وطرقه رواياته بعض واختالف الن ار(، رب   إال بالنار
 حماوال  البحث هذا جاء فقد وعليه بالت حريق. قيامه عل باالعرتاض  وذلك  النبي صورة لتشويه ذريعة اختاذه وكذلك ألفاظه،
 عليها  الرد   مع بالتفصيل اإلشكاليات تناول كم  ثبوته، جانب من احلديث البحث فتناول .عليها  والرد   اإلشكاالت هذه طرح إزالة
 فرض الصلوات سائر ف  وهي اجلمعة عن التخلف ف   الرسول من الوعيد هذا كان كيف األوىل: اإلشكالية جاءت :كاآليت وهي
 الصالة  تعيني ف ردةالوا  اختالفات النار،  رب   إىل بالنار يعذب ال حديث  مع  احلديث هذا تعارض  الثانية: اإلشكالية وجاءت  كفاية؟
 األشخاص حيرق أن الرمحة لنبي وكيف به؟ يأيت ثم   فعل عن  النبي ينهى كيف فكانت :الثالثة اإلشكالية أما  .احلديث ف  املقصودة
 اآلية  مع احلديث تعارض حول مدارها  فكان :واألخرية الرابعة وأما  الرمحة؟ تناف  غلظة التحريق وف  اجلمعة صالة عن املتخلفون
 احلديث  أن   إىل واخللوص وخترجيه مضان ه، ف  عليه واالطالع والبحث، بالدراسة احلديث هذا تناول بعد النساء. سورة من 142
د  كلها  بل  ،إشكاالت أو تعارض فيه ليس إنه القول يمكن ورواياته، طرق باختالف  صحيح  حماولة  أو توهم، أو فهم  قصور جمر 
ل التعدد  وهذا وتعددت، فيه األلفاظ توسعت وقد ، املصطفى أحاديث ف  للتشكيك  يتعارض.  وال بعضا  بعضه يكم 
 اجلمعة. صالة ؛الرمحة نبي  ؛ حديثية دراسات  ؛بالنار التعذيب  ؛احلديث  مشكل املفتاحية:  الكلمت 
ABSTRACT:  The ḥadīth which mentions the desire of Prophet Muḥammad to burn down the houses 
of the hypocrites who did not join the congregational prayer is considered as one of the problematic 
ḥadīths discussed by scholars. Several issues such as its contradiction to other ḥadīth and the 
obligatory status of congregational prayer implied by the text have been often raised. This research 
retraces the lines of transmission of the ḥadīth and evaluates their statuses. It also deals with four 
main problems related to the text of the ḥadīth. The findings reveal that the ḥadīth is a sound ḥadīth 
and the contradictions were mainly due to its multiple versions which can be reconciled and solved. 
Keywords & phrases: Mushkil al-ḥadīth; tormenting by burning; ḥadīth studies; the Prophet of mercy; 
congregational prayer. 
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ال والصالة العاملني رب   هلل احلمد إن       تبعهم ومن أمجعني، وصحبه آله وعىل واملرسلني األنبياء خاتم عىل مالس 
 وبعد: الدين، يوم إىل بإحسان
 من ورشفهام خريتيهام وكانت والسن ة، الكتاب علمي هو بالدراسة النظر إليه يرصف ما وأرشف خري إن   
يف، واحلديث الكريم القرآن وهو مصدرمها رشف يف واحلديث الكريم القرآن موضوعات بني ومن الّش   ألفاظ الّش 
 مصدري لرضب حماولة اوإم   العلمي، التحصيل لعدم وإما الفهم، لقصور إما إشكاهلا يعود املتلقي، ذهن يف مشكلة
 استهلكت التي األحاديث بني ومن النبوي، واحلديث الكريم القرآن عن وإبعادهم املسلمني بني الفتنة ونّش الدين
ني أذهان  للفهم قصور من نابع هو ما منها إشكاالت عليه وردت حيث صالة...((، أثقل ))إن   حديث هو املتلق 
 إجياد وحماولة احلديث، هذا عىل الواردة اإلشكاليات ضبط حماولة لدراسةا هذه جاءت فقد وعليه العلم، ولتحصيل
مة الدراسة فكانت اإلشكاليات، تلك يف ورد الذي والتناقض التعارض يزيل ما وفق لإلشكاليات حلول  عىل مقس 
مة،   وخامتة. ومبحثني مقد 
 اإلمجايل ومعناه وخترجيه احلديث نص    .1
 وخترجيه احلديث نص   1.1
  ريرةه أيب رواية 1.1.1
 ألتومها فيهام ما يعلمون ولو والعشاء الفجر من املنافقني عىل أثقل صالة ))ليس : اهلل رسول قال .أ
 فأحرق نار من شعال آخذ ثم الناس يؤم رجال آمر ثم فيقيم املؤذن آمر أن مهمت ولقد حبوا ولو
 1بعد((. الصالة إىل خيرج ال من عىل
 فيهام ما يعلمون ولو الفجر. وصالة العشاء صالة املنافقني عىل صالة أثقل ))إن   : اهلل رسول قال .ب
 معي أنطلق ثم بالناس، فيصيل رجال آمر ثم فتقام، بالصالة آمر أن مهمت ولقد حبوا. ولو ألتومها
 2بالنار((. بيوهتم عليهم فأحرق الصالة يشهدون ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال
 
1 Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001), no. 626 & 
2420; Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, n.d.), no. 
51. 
2 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 651; Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sajistānī Abū Dāwūd, al-Sunan, 
ed. Muḥammad ʿAwwāmah, 1st ed. (Beirut: Muʾassasah al-Rayyān, 1998), no. 549; Muḥammad ibn Yazīd 
al-Qazwīnī Abū ʿAbd Allāh Ibn Mājah, al-Sunan, ed. Bashshār ʿAwwād Maʿrūf (Beirut: Dār al-Jīl, 1998), 
no. 797; Muḥammad ibn Isḥāq Abū Bakr Ibn Khuzaymah, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, ed. Muhammad Mustofa 
al-Azami (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1980), no. 1484; Aḥmad ibn Muḥammad Abū Abd Allāh Ibn 
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 فيؤذن بالصالة آمر ثم فيحطب بحطب آمر أن مهمت لقد بيده نفيس ))والذي : اهلل رسول قال .ج
ق رجال إىل أخالف ثم الناس، فيؤم رجال آمر ثم هلا  يعلم لو بيده نفيس والذي بيوهتم عليهم فأحر 
 3لعشاء((.ا لشهد حسنتني مرماتني أو سمينا عرقا جيد أنه أحدهم
 عن يتخلفون رجال عىل أحرق ثم بالناس، يصيل رجال آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .د
  4بيوهتم((. اجلمعة
 ال الذين إىل فيخالفون فتياين آمر ثم الصالة فيقيم رجال آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .ه
 مرماتني أو سمينا عظام جيد أنه أحدهم علم ولو احلطب بحزم بيوهتم عليهم فيحرقون يأتوهنا
 5 الصالة((. لشهد حسنتني
 ثم فتقام، بالصالة آمر ثم احلطب، حزم جيمعوا أن فتيتي آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .و
 6الصالة((. يشهدون ال أقوام عىل أحرق
ما   يل فيجمعوا فتيتي آمر   أن مهمت   ))لقد : اهلل رسول قال .ز ز  طب، من ح   يف يصلُّون   قوما   آت   ثم ح 
ق ها ِعل ة، هبم ليست   بيوهتم ف[: أبا ]يا -األصم ابن هو- ليزيد قيل عليهم(( فأحرِّ و  نى، اجلمعة   ع   ع 
ها؟ أو تا قال: غري  م  ناي   ص  ه هريرة   أبا سمعت   أكن مل إن أ ذ  ر  ث  ، عن يأ  كر ومل النبيِّ  وال مج  عة، يذ 
ها((. غري 
7 
ر   أن مهمت   ))لقد : اهلل رسول قال .ح وا أن فِتياين آم  زم   يل يستعدُّ  يصيل رجال   آمر   ثم حطب، من بح 
ق   ثم بالناس ر   8فيها((. من عىل وت  بي ُت 
 فتياين وأمرت العشاء صالة أقمت والذرية النساء من البيوت يف ما ))لوال : اهلل رسول قال .ط
 9بالنار((. البيوت يف ما حيرقون
  مسعود ابن رواية 1.1.2
 
3 al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 644; Abū Dāwūd, al-Sunan, no. 549; Aḥmad ibn Shuʿayb Abū ʿAbd 
al-Raḥmān al-Nasāʾī, al-Mujtabā Min al-Sunan, ed. ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah (Aleppo: Maktab al-
Maṭbūʿāt al-Islāmiyyah, 1986), no. 848; Ibn Mājah, al-Sunan, no. 791. 
4 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 652; ʿAlī ʿAlāʾ al-Dīn Ibn Balbān, al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān 
(Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1988), no. 2097. 
5 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 651; Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 7324. 
6 Ibn Ḥanbal, al-Musnad,  no. 10101; Abū Dāwūd, al-Sunan, no. 549; Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā al-
Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, ed. Bashar Awwad Maʿruf (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), no. 217.  
 صحيح.  حسن حديث الرتمذي: وقال
7 Abū Dāwūd, al-Sunan, no. 549. 
8 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 651. 
9 Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 8796. 
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 عن يتخلفون رجال عىل أحرق ثم بالناس يصيل رجال آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .أ
 11بيوهتم((. اجلمعة
 فلم النداء سمعوا قوم إىل أنرصف ثم الصالة، يقيم بالال آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .ب
 11بيوهتم((. عليهم فأحرق يبوا،جي
  مكثوم أم   ابن يةروا 1.1.3
 يتخلفون الذين هؤالء آت أن مهمت لقد فقال: العشاء، صالة يف الناس استقبل  اهلل رسول ))أن   .أ
 يب ما علمت لقد اهلل رسول يا فقال: مكتوم، أم ابن فقام بيوهتم عليهم فأحرق الصالة هذه عن
 وبينها بيني إن اهلل رسول يا قال: حرضهافا قال: نعم، قال: اإلقامة؟ أتسمع قال: قائد، يل وليس
 12له((. يرخص ومل فاحرضها قال: نعم، قال: اإلقامة؟ أتسمع قال: قائد، يل وليس وشجرا، نخال،
كتوم أ مِّ  ابن   ))أن   .ب ب ام أشياء، املسِجد وبني بيني إن   اهلل: لرسول قال م  دت ور   أجد، مل وربام قائدا، وج 
: النِّداء؟ ت سمع   ألست قال: ل ت  ه ث م إليها، فام شِ  نِّداء  ال سِمع ت   فإذا قال: ب ىل، ق  جل   سأ ل  ر   ر   عن آخ 
، النِّداء   سِمع ت   فإذا فقال: ذلك؟ ِمثلِ  ص   ومل فآِذن  ت   لقد قال: ث م له، ي رخِّ ر آن   مه م  جل   آم   ي صيل   ر 
الة، ي شهدون   ال أقواما آت ثم بالن اس، ق   الص  رِّ  13عليهم((. فأ ح 
ة القوم يف فوجد املسجد، أتى  النبي ))أن   .ج ا، للناس أجعل أن ألهم إينِّ   فقال: رق   أخرج، ثم إمام 
 اهلل رسول يا مكتوم: أم ابن فقال ، عليه أحرقه إال بيته يف الصالة عن يتخل ف إنسان عىل أقدر فال
ا، نخال   املسجد وبني بيني إن    قال: بيتي؟ يف أصىل أن أيسعني ساعة، كل قائد عىل أقدر وال وشجر 
 14فأهتا((. قال: نعم. قال: اإِلقامة؟ أتسمع
 
10  Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 652; Ibn Ḥanbal, al-Musnad, no. 4398; Ibn Khuzaymah, Ṣaḥīḥ Ibn 
Khuzaymah, no. 1853; Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Khasrawjirdī al-Bayḥaqī, al-Sunan al-Kubrā, ed. 
Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), no. 5578. 
11 Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, al-Muʿjam al-Kabīr, ed. Ḥamdī ʿAbd al-Majīd al-Salafī (Madinah: 
Maktabah al-ʿUlūm wa al-Ḥikam, 1983), no. 9981; Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, al-Muʿjam al-Awsaṭ, 
ed. Ṭāriq ʿAwaḍ Allah (Cairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995), no. 1423; Aḥmad ibn ʿAmru Abū Bakr al-Bazzār, 
al-Baḥr al-Zakhkhār (Musnad al-Bazzār), ed. Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allah (Madinah: Maktabah al-
ʿUlūm wa al-Ḥikam, 1988), no. 1579; ʿAlī ibn Abū Bakr Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Haythamī, Majmaʿ 
al-Zawāʾid Wa Manbaʿ al-Fawāʾid, ed. Ḥusayn Salīm Asad (Beirut: Dār al-Minhāj, 2015), 2:43. 
 الصحيح.  رجال ورجاله األوسط، يف الطرباين رواه يثمي:اهل وقال
12 Muḥammad ibn ʿAbd Allāh Ibn al-Bayyiʿ Abū ʿAbd Allāh al-Ḥākim, al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn 
(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), no. 902; Ibn Khuzaymah, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, no. 1479. 
 هبدلة.  من عاصم حديث  من آخر  شاهد  له احلاكم: وقال
13 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī, Sharḥ Mushkil al-Āthār (Beirut: Muʾassasah 
al-Risālah, 1994), 13:85, no. 5087. 
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  مالك بن أنس رواية 1.1.4
 هذه إىل يدعون وهم ألجابوه، مرماتني أو عرق إىل اسالن دعا رجال أن   ))لو : اهلل رسول قال .أ
 قوم إىل أنرصف ثم مجاعة، يف بالناس يصيل أن رجال آمر أن مهمت لقد يأتوهنا، فال مجاعة يف الصالة
 15منافق((. إال عنها يتخلف ال إنه نارا، عليهم فأرضمها جييبوا فلم النداء سمعوا
 فأحرق احلطب حزم معهم بفتيان أخرج ثم فتقام بالصالة آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .ب
 16الصالة((. يأتون ال ثم النداء يسمعون دورهم قوم عىل
  جابر رواية 1.1.5
 يتخلفون رجال عىل أختلف ثم بالصالة، يرصخ صارخا آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .أ
  17بيوهتم((. عليهم فأحرق الصالة عن
 للحديث اإلمجايل املعنى 1.2
 بعض ويف اجلامعة، صالة عىل حث ه  النبي تشديد عىل رواياته باختالف عىل احلديث هذا ظاهر ينص  
 العلامء ناولت ولقد اجلمعة، صالة عىل بعضها ويف الصبح صالة عىل بعضها ويف والعشاء، الصبح صالة عىل الروايات
 ذهب من فمنهم وجوهبا يف واختلفوا واجبة أهنا إىل ذهب من فمنهم اجلامعة، صالة حكم بيان يف واختلفوا احلديث هذا
 البعض، طرف من فعلهاب الكل عن اإلثم يسقط اكفائي   وجوبا   واجبة بأهنا رأى من ومنهام األعيان، عىل واجبة أهنا إىل
 احلديث فكان التحريق، يف باهلم   املقصود يف واختالفهم للحديث املختلفة للروايات فهمهم من صادر االختالف وهذا
 أثقل إن : وقوله منافق اجلامعة صالة عن املتخلف أن    النبي وبني   اجلامعة، صالة عىل احلث عىل ينص   جممله يف
 الفعل، دون باهلم   اكتفى وإن ام الفعيل بالتحريق يقم مل  النبي أن   احلديث ظاهر من يتبني كام ،املنافقني... عىل صالة
 طلبا باجلامعة مطالبون غري وهم البيوت يف والذرية النساء وجود وهو الروايات إحدى يف بيانه جاء ما بينها من ألسباب
 جازما.
 منه يستفاد ماو حلوهلا وجوانب احلديث يف الواردة اإلشكاليات .2
ن رواياته باختالف احلديث يف البحث خالل من    أربع يف احلديث عىل الوارد اإلشكال حرص من البحث متك 
 يزيل بام إشكالية كل جوانب عىل اإلجابة وحال اإلشكال، ونوع ةاإلشكالي بيان الباحث فيها تناول أساسية، إشكاليات
 احلديث. يف والتعارض املشكل
 كفاية؟ فرض الصلوات سائر يف وهي اجلامعة عن التخلف يف  الرسول من الوعيد هذا كان كيف 2.1
 
 ثقات  رجاله وبقية  مكتوم أم ابن  من سمعه اهلاد بن شداد بن اهلل  عبد كان  إن  صحيح  إسناد  وهذا لغريه صحيح حديث  األرناؤوط شعيب  قال
15 al-Ṭabrānī, al-Muʿjam al-Awsaṭ, no. 2763. 
16 al-Bazzār, al-Baḥr al-Zakhkhār (Musnad al-Bazzār), no. 9388. 
17 Sulaymān ibn Dāwūd Abū Dāwūd al-Ṭayālisī, Musnad Abī Dāwūd al-Ṭayālisī, ed. Muḥammad ibn ʿAbd 
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 احلديث ألفاظ اضطراب بسبب احلديث يف اجتهادهم يف الفقهاء اختالف اإلشكالية: نوعية
 اإلشكالية: حلول جوانب اجلامعة؟ صالة حكم يف اخلالف يف وذلك بعض مع بعضها
 األول اجلانب 2.1.1
ا أم كفاية أم عني فرض هي هل اجلامعة صالة حكم يف العلامء اختلف  االختالف وهذا سن ة، أهن 
 له. وتأويالهتم  النبي من الواردة لألحاديث العلامء فهم من نابع
ا إىل املنذر وابن ثور وأبو وأمحد واألوزاعي عطاء وذهب  بّشط ليست األعيان عىل فرض أهن 
ا إىل داود وذهب 18.لصحةل  وذهب 19.أمحد أصحاب بعض قال وبه الصحة يف ورشط األعيان ىلع فرض أهن 
ا إىل العلامء مجهور  سن ة. أم كفاية فرض كانت ما إذا واختلفوا عني، فرض ليست أهن 
ا إىل ذهب من استدل     بـ: عني فرض أهن 
 وصالة العشاء صالة املنافقني عىل الصالة أثقل ))إن : اهلل رسول قال قال:  هريرة أيب حديث .أ
 فيصيل رجال آمر ثم فتقام بالصالة آمر أن مهمت ولقد حبوا ولو ألتومها فيهام ما يعلمون ولو الفجر
 بيوهتم عليهم فأحرق الصالة دونيشه ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال معي أنطلق ثم بالناس
 بالنار((.
ن   قال:  مسعود ابن عن .ب ه   ))م  ى أ ن   َس   ا اهلل  ي ل ق  د  ، غ  لاِم  س  افِظ   م  ل ي ح  ىل   ف  ءِ  ع  ال  ؤ  اِت  ه  ل و  ي ث   الص  ن اد ى ح   ي 
، ع   اهلل  ف إِن   هِبِن  م   رش   ى، ن ن  س    لِن بِيِّك  إهِن  ن   اهل  د  ن   و  ن ن   م  ى،اهل    س  و   د  ل  م   و  ي ت م   أ ن ك  ل  م   يِف  ص  ك 
ي وتِ ام   ب  يلِّ  ك   ي ص 
ا ذ  لِّف   ه  ِه، يِف  امل  ت خ 
ي تِ ت م   ب  ك  ن ة   ل رت   ، س  م  بِيِّك  و   ن  ل  ت م   و  ك  ن ة   ت ر  م   س  بِيِّك  ، ن  ت م  ل  ل  ا ل ض  م  ل   ِمن   و  ج  ر   ر  ت ط ه  ِسن   ي   ف ي ح 
، ور  ِمد   ث م   الطُّه    ىل  إِ  ي ع 
ِجد  س  ِذهِ  ِمن   م  اِجِد، ه  ت ب   إاِل   امل  س  ه   اهلل   ك  لِّ  ل    بِك 
ة  ط و  ا خ  ، خي  ط وه  ن ة  س  ه   ح  ف ع  ر  ي   هِب ا و 
، ة  ج  ر  حي  طُّ  د  ن ه   و  ، هِب ا ع  يِّئ ة  د   س  ق  ل  ت ن ا و  أ ي  ا ر  م  ل ف   و  ت خ  ا ي  ن ه  ق   إاِل   ع 
ن افِ ل وم   م  ع  اِق، م  ق   النِّف  ل  ان   د  و  ل   ك  ج   الر 
ت ى ؤ  ِ  ب ني    ُي  اد ى بِهِ  ي  ل ني  ج  ت ى الر  ام   ح  ق  ((. يِف  ي  فِّ الص 
21 
 فلم النداء سمعوا قوم إىل أنرصف ثم الصالة، يقيم بالال آمر أن مهمت ))لقد : اهلل رسول قال .ج
 بيوهتم((. عليهم فأحرق جييبوا،
 ويل الدار شاسع البرص رضير رجل إين اهلل رسول ))يا فقال:  النبي سأل أن ه  مكتوم أم ابن عن .د
 لك أجد ال قال نعم قال النداء تسمع هل قال بيتي يف أصيل أن رخصة يل فهل يالزمني ال قائد
  21رخصة((.
 
18 Yaḥyā ibn Sharaf Abū Zakariyyā al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, ed. Muḥammad Najīb 
al-Muṭīʿī (Maktabah al-Irshād, n.d.), 4:189. 
19 al-Nawawī, 4:189. 
20 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 654. 
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 وما قالوا - عذر اتباعه من يمنعه فلم املنادي سمع ))من : اهلل رسول قال قال:  عباس ابن عن .ه
  22صىل((. التي الصالة منه تقبل مل - مرض أو خوف قال العذر
 23.املسجد(( يف إال املسجد جلار صالة ))ال عليه: موقوفا  طالب أيب ابن عيل عن .و
 باجلامعات وإقامتها هلا، احلضور واجب اخلمس الصلوات آلثار:ا مشكل رشح يف الطحاوي أجاب .ز
 بذلك عنهم سقوطه قبل وأن ه بقيتهم. عن بعض دون الناس بعض بقيام يسقط قد مما ذلك يف كان وإن
 الفرض، يسقط حتى عليه تقام أن وجل   عز   اهلل أمر ما عىل ةالصال تقوم حتى به ويؤخذ مجيعا، يؤمرون
 هو ذلك يف السبب أن   فيه جاء والذي 24مكتوم. أم   ابن حديث ذلك حيقق ومما به، يسقط بام فيها فكان
 تعبد يف قدح باجلامعات تقم مل أهنا وكوهنا القلة وجود كون ولكن ، النبي وجدها التي القلة
 بقيام فرضه سقوط قبل أهله مجيع به خياطب مما ذلك وأن   له، املطيقني عىل واجب أن ه فعلم الصحابة،
 25ملثلها. املطلوبة اجلامعة تلك حرضت التي اجلامعة تكن فلم رقة الناس يف رأى ملا الوعيد وكان البعض،
  كفاية: فرض أم سنة هي هل واختلفوا عني، بفرض ليست أهنا إىل العلامء مجهور ذهب
ا قال من احتج  بـ: سنة بأهن 
  26.عمر ابن رواية من درجة(( وعّشين بسبع الفذ صالة من أفضل اجلامعة ))صالة : قوله .أ
  27درجة((. وعّشين ))بخمس قال: هريرة أيب عن .ب
  28جائزين. فاضلني بني حقيقتهام تكون انام املفاضلة أن الداللة ووجه .ج
 29عليها. حمافظته وكثرة فضلها بيان فيه وإنام عني فرض أهناب ترصيح فيه فليس مسعود ابن حديث وأما .د
 خزيمة بن اسحاق بن حممد بكر أبو الفقهاء احلفاظ األئمة به أجاب ما فجوابه األعمى حديث وأما .ه
 حني لعتاب رخص  النبي ألن عني فرض لكوهنا فيه داللة ال قالوا والبيهقي اهلل عبد وابو واحلاكم
 
 حسن.  أو  صحيح  بإسناد
22 Abū Dāwūd, no. 551. 
 ضعيف  بإسناد
23 al-Bayḥaqī, al-Sunan al-Kubrā, no. 158. 
24 al-Ṭaḥāwī, Sharḥ Mushkil al-Āthār, 15:106. 
25 Yūsuf ibn Mūsā Abū al-Maḥāsin al-Ḥanafī, al-Muʿtaṣar Min al-Mukhtaṣar Min Mushkil al-Āthār 
(Beirut: ʿAlam al-Kutub, n.d.), 1:96. 
26 al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 645; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 650. 
27 al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 646; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 649. 
28 al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 4:191. 
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 من بفضيلة تلحقك لك رخصة ال معناه وإنام قالوا الصحيحني يف وحديثه بيته يف يصيل أن برصه شكا
  31حرضها.
 31ضعيف. فإسناده عباس ابن حديث وأما .و
 بـ: كفاية فرض بأن ه قال من واحتج  
 ليلة عّشين عنده فأقمنا متقاربون شببة ونحن  اهلل رسول ))أتينا قال: احلويرث بن مالك حديث .أ
 فأخربناه أهلنا من تركنا عمن فسألنا أهلنا اشتقنا أنا فظن رفيقا رحيام عليه اهلل صىل اهلل رسول وكان
 أحدكم لكم فليؤذن الصالة حرضت فإذا ومروهم وعلموهم فيهم فأقيموا أهليكم إىل ارجعوا فقال
  32أكربكم(( ليؤمكم ثم
 حكم مسألة عىل الباحث اطالع وبعد الدراسة موضوع احلديث من انطالقا شخيص:ال الرأي
ح اجلامعة صالة  ما إذا اجلامعة حكم وبيان املسألة يف الكالم تفصيل بعد 33لنوويا إليه ذهب ما عنده يرتج 
ا ألقوال نقله بعد عنده تقرر والذي اجلمعة، أهنا مأ نافلة، صالة أم اخلمس الصلوات هي الصالة كانت  أهن 
ا الصالة، لصحة رشط ليست لكن ها اخلمس الصلوات يف كفاية فرض  أما اجلمعة، صالة يف عني فرض وأهن 
 له. يّشع ال ما ومنها اجلامعة له يّشع ما فمنها فيها األمر فيختلف التطوع صالة يف
 الثاين اجلانب 2.1.2
 ينته مل لئن فقال: يشء، عنه بلغه رجل أجل من ذلك قال إن ام جابر: قال الزبري أيب رواية يف جاء
  فيه. ما عىل بيته ألحرقن  
 هذا من يستبعد وال ، كذلك دأبه ألن   34واحد، رجل عن بلغه ما ألجل عاما الوعيد جميء ينكر فال .أ
ۡعَنا ََلَئِنََيُقولُونََ﴿ تعاىل: قوله يف جاء ما ذلك من اجلامعة إىل الواحد كان ما إضافة أي َلَۡمِدينَةَِٱَإَِلََرَّجَ




 احلديث. هذا يف فكذلك 35أيب، بن اهلل عبد هو قاله فالذي .[8 ]املنافقون:َ﴾ۡۡل
 وعدم لرجلا ذاك ختلف عىل واجلريان اجلامعة وقوف هو وتعميمه الوعيد تعدي سبب يكون قد .ب
 مثله. فكانوا عليه إنكارهم
 الثالث اجلانب 2.1.3
 
30 al-Nawawī, 4:192. 
31 al-Nawawī, 4:192. 
32 al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 7246; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 674. 
33 al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 4:190. 
34 al-Ḥanafī, al-Muʿtaṣar Min al-Mukhtaṣar Min Mushkil al-Āthār, 1:96. 






84  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, Spec. Issue 1, 2021 
 
 
 بأن   املنافقون هم باحلديث املقصود أن   عىل به استدلوا ومما املنافقني: يف احلديث هذا إن   قوم قال
 مرماتني أو سمينا عرقا جيد لو نهأ أقسم  النبي ألن   املنافقون، هم بالتحريق  النبي توعدهم الذين
 36املؤمنني. صفات من ذاه وليس العشاء، لشهد حسنتني
 37املنافقني(. عىل صالة )أثقل قوله وهو أوله من احلديث سياق له ويشهد العيد: قيق ابن قال
 روايات يف  لقوله منافقون أهنم عىل عندنا هذا حيمل مسلم: صحيح رشح املعلم إكامل يف قال
 والصحابة املؤمنني صفات هذه تكون أن اهلل ومعاذ ،...(سمينا عظام جيد أن أحدهم يعلم )لو أخرى: وطرق
 83"فضلهم. عىل
 أهنم الصحابة من باملؤمنني يظن ال فإنه ؛يقتضيه والسياق منافقني، كانوا املتخلفني هؤالء ن  إ
 .السمني العظم ألجل مسجده؛ ويف خلفه، الصالة ترك يؤثرون
 املنافقني احلديث يف ملذكورا بالصنف املقصود إرجاع من العلامء إليه ذهب ما أن   يبدو والذي
 من يشء يف إليهم التفت وال الصالة إىل املنافقني بإخراج يعن مل  النبي ألن   مستبعد، فهذا الكفر نفاق
 أمرهم.
ا .أ  واملنافقون بيوهتم يف يصل ون بأهنم ورد ملا املؤمنني يف جاء احلديث أن   إىل ذهبف القرطبي أم 
 يف يصلون قوم بأهنم ترصيح من داود أيب رواية يف جاء ملا الظاهر وهذا كذلك، ليسوا
 39بيوهتم.
 به املقصود يكون أن يمكن وقيل الناس مجيع يف عاما يكون أن يمكن التحريق إن   قيل .ب
 منافق إال  زمانه يف اجلامعة عن يتخلف حدأ كان ما إذا الثاين، والظاهر زمانه يف املنافقني
اك أو النفاق معلوم  دينه. يف الش 
 يف وارد وطرقه رواياته اختالف عىل احلديث أن   يظهر والذي الشخيص: الرأي
 أحدهم يعلم )لو ولقوله: ....(، من املنافقني عىل أثقل صالة )ليس احلديث جاء هلذا املنافقني
 نفاق ال املعصية نفاق هو هنا املراد النفاق ألن   باملؤمن، الئق ريغ وصف فهذا عرقا...( ليجد
 بن يزيد رواية يف وقوله اجلميع(، يف العشاء يشهدون )ال عجالن رواية يف ملا استنادا الكفر،
 وهذا علة(. هبم ليس بيوهتم يف يصلون قوما أتى )ثم   داود: أيب عند  هريرة أيب عن األصم
 
36 ʿAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn Zayn al-Dīn Abū al-Faḍl al-ʿIrāqī, Ṭarḥ al-Tathrīb Fī Sharḥ al-Taqrīb 
(Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, n.d.), 2:309. 
37 al-ʿIrāqī, 1:311. 
38 Ibn Mūsā al-Yaḥṣabī Abū al-Faḍl al-Qāḍī ʿIyāḍ, Ikmāl al-Muʿlim Bi Fawāʾid Muslim (Mansoura: Dār 
al-Wafāʾ, 1998), 2:622. 
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 من الوعيد هذا صدور استحالة إىل باإلضافة أصال، بيته يف يصيل ال الكفر نفاق صاحب لكون
 املسجد، يف وال بيتهم يف ال صالهتم تنفعهم ال الذين وهم فرالك نفاق أصحاب حق   يف  النبي
 والوعيد التهديد فكان عقوبتهم، وعن عنهم معرضا كونه مع بتأديبهم اعتناؤه فمستبعد
 احلاصل واالستحقاق اجلامعة فرضية عدم يف اعتقاد من عندهم كان ملا املعصية نفاق ألصحاب
 حجر. ناب إليه ذهب ما وهذا فيها. والتهاون هبا
 بإحراق هم   بأن ه ورد ثم بالنار التعذيب عن آخر حديث يف هنى فقد به، يأت ثم   يشء عن  النبي ينهى كيف 2.2
 الن اس؟ عنها ختل ف التي املقصودة الصالة هي وما املتخل فني، بيوت
 هذا تعارض ووجهه ،بعض مع بعضها واختالف األحاديث بني التعارض اإلشكالية: نوع
ب ال حديث مع احلديث   اإلشكالية: حل جوانب النار. رب   إال بالنار يعذ 
ب )ال حديث مع احلديث هذا تعارض 2.2.1  النار(. رب   إال بالنار يعذ 
 األبدان(. )ُتريق بالنار التعذيب جواز مسألة يف التفصيل -أ
 بن وخالد عيل، الصحابة من وأجازه 41الثوري، سفيان قال وبه 41باجلواز، والظاهرية احلنفية قال
 يستثن ومل وجدمتوهم( حيث املّشكني )فاقتلوا تعاىل قوله ب إليه بواذه ما عىل واستدلوا 42،ريمهاوغ الوليد،
 43قتل. من قتال
 فأما قدامة: ابن قال والتحريق، التمثيل للعدو أنكى كان إذا أو للحاجة جيوز 44اجلمهور: قال
ا عليه، املقدور معنى يف ألهنم هبا، رميهم جيز مل بدوهنا أخذهم أمكن فإن بالنار أخذهم قبل حرقهم  عند وأم 
 عىل الناس أمر يزل مل قيس: بن اهلل عبد قول ذكر ثم ،العلم أهل أكثر قول يف فجائز بغريها عنهم العجز
 وجه عىل بالكفار التمثيل جواز تيمية ابن واختار 45فال، وإال جاز بذلك العدو ابتدأ إن بعضهم: وقال هذا.
  .[261 ]النحل:َ﴾ۦبِهََُِعوقِۡبُتمََماَبِِمۡثلَََِفَعاقُِبوا ََََعَقۡبُتمََِۡإَونَۡ﴿ تعاىل: اهلل بقول واستدلوا 46القصاص،
 
40 ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd al-Ẓāhirī Ibn Ḥazm, al-Muḥallā Bi al-Āthār (Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 2003), 7:294. 
41 Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥafīd Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-
Muqtaṣid (Dār Ibn Ḥazm, 1995), 2:339. 
42 Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Riyadh: 
Dār al-Salām, 2000), 6:194. 
43 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid, 2:339. 
44 Muḥammad ibn Aḥmad Abū Bakr al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1993), 10:32. 
45 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid, 2:339. 
46 Sulaymān ibn Khalaf al-Qurṭubī al-Andalusī Abū al-Walīd al-Bājī, al-Muntaqā Sharḥ al-Muwaṭṭā 
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ا، وغريمها عباس وابن عمر التحريق وكره  أو مقاتلة حال يف أو كفر بسبب ذلك كان سواء مطلق 
  اهلل رسول ))بعثنا قال: أنه  هريرة أيب عن ورد ما هذا عىل والدليل 47مالك، عن ويروى قصاصا ، كان
 أمرتكم كنت إين اخلروج: أردنا حني قال ثم بالنار، فأحرقومها لرجلني وفالن ا فالن ا وجدتم إن فقال: بعث يف
 49النهي. بمعنى خرب وهو 48فاقتلومها(( وجدمتومها فإن ،اهلل إال هبا يعذب ال النار وإن وفالن ا، فالن ا ُترقوا أن
 للكافرين، بالنسبة بالنار التحريق حكم يف اختالف من وذكره هبيان سبق ما بعد الشخيص: الرأي
 حكم يف الواردة املسألة وختريج للحاجة، التحريق جواز وهو اجلمهور إليه ذهب ما هو الراجح أن   يظهر
  النبي من جائزا فيكون العصيان، وهي بينهام العلة بجامع الكافرين عىل قنياملناف قياس هو اجلامعة صالة
ق أن  الصالة. عن ختلفوا من بيوت حير 
 احلديثني بني والتوفيق اجلمع حماولة -ب
 العلم مع اجلامعة ترك عىل يكون وقد رأسا، الصالة ترك من التخويف باب من يكون أن حيتمل  
 51.النكاية يف املبالغة سبيل عىل األموال إتالف عىل هم   أنه وحيتمل 51 بيوهتم، يف صلوا بأهنم
 52ديارهم، وختريب بيوهتم ُتريق يف الكفر أهل بعقوبة عقوبتهم تشبيه ذلك يكون أن وحيتمل
 وليس عفو الوعيد إنفاذ ترك ألن   يفعل، أال وجائز احلديث يف ذكر بام يعاقب أن  النبي يكون أن وجيوز
 53انفاذه، يف اخليار ثم   للناس تأديبا القول هذا فجائز هرب وعىص املرء فيه أثم ما الكذب وإنام كذب، وال بخلف
   عذر. بال عنها يتخلف ملن والوعيد واملبالغة التشديد باب من فهو
 بعد وقع بالتحريق املنع إذ ممتنع، غري حقيقته عىل التهديد محل بأن   القول يمكن الشخيص: الرأي
 بعث يف اهلل رسول بعثنا)) قال:  هريرة أيب حديث بدليل جائزا ذلك قبل فكان بالنار، تعذيبال نسخ
 أن أمرتكم كنت إين اخلروج: أردنا حني قال ثم بالنار، فأحرقومها لرجلني وفالن ا فالن ا وجدتم إن فقال:
 بالنار التحريق جواز عىل دل   .فاقتلومها(( وجدمتومها فإن ،اهلل إال هبا يعذب ال النار وإن وفالن ا، فالن ا ُترقوا
ب ))ال الثاين احلديث هو به هم   بام يعاِقب أن عىل منعه فيكون نسخه، عىل ثم    النار((، رب   إال ناربال يعذ 
 نسخ. بينهام وإنام احلديث بني تعارض هناك يكون فال وعليه
 
47 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6:146. 
48 al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 3016. 
49 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6:194. 
50 al-ʿIrāqī, Ṭarḥ al-Tathrīb Fī Sharḥ al-Taqrīb, 2:210. 
51 al-Bājī, al-Muntaqā Sharḥ al-Muwaṭṭā, 2:230. 
52 al-Bājī, 2:230. 
53 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh Abū ʿUmar al-Namarī al-Qurṭubī Ibn ʿAbd al-Barr, al-Tamhīd Limā Fī al-
Muwaṭṭaʾ Min al-Maʿānī Wa al-Asānīd, ed. Muṣṭafā al-ʿAlawī and Muḥammad al-Bakrī (Morocco: 










د الصالة تعيني يف لذلك تبعا العلامء لفواخت الروايات اختلفت   بسببها. التهديد وقع والتي تركها عىل املتوع 
ا رواية يف جاء  ))والذي : اهلل رسول قال :قال  هريرة أيب عن هذا وورد العشاء صالة بأهن 
 أخالف ثم الناس، فيؤم رجال آمر ثم هلا فيؤذن بالصالة آمر ثم فيحطب بحطب آمر أن مهمت لقد بيده نفيس
ق رجال إىل  حسنتني مرماتني أو سمينا عرقا جيد هأن أحدهم يعلم لو بيده نفيس والذي بيوهتم عليهم فأحر 
 .العشاء(( لشهد
 احلديث: طرق بعض يف الشيخان رواه ما ذلك ودليل معا، والصبح العشاء هي أخرى رواية ويف
 . (الفجر( وصالة العشاء صالة املنافقني عىل صالة أثقل ))إن  
 اجلمعة: هي أخرى روايات ويف
 اجلمعة((. يشهدون ال بيوهتم قوم عىل ))فأحرق البيهقي رواية  •
ا رصيح لفظ وفيه مسلم حديث  •  ثم بالناس يصيل رجال آمر أن مهمت ))لقد اجلمعة بأهن 
 م((.بيوهت اجلمعة عن يتخلفون رجال عىل أحرق
 54اجلامعات. لفظ جاء ماجه ابن عند أسامة حلديث اجلامعة، صالة هي عنها املتخل ف الصالة قيل
 الواقعة، تعدد جلواز اختالف وال تضاد   وال صحيحة، الروايات من ورد ما كل الشخيص: الرأي
 صالة تكون وعليه اجلامعة ةصال هو بالصالة املقصود أن   احلديث يف الواردة الروايات بني اجلمع باب فمن
نة واجلمعة والعشاء الفجر  لتحقيق وذلك أوىل باب من اجلمعة يف وجوهبا ويكون اجلامعة، صالة يف متضم 
 اجلامعة. مقصد
 صالة عن املتخلفون األشخاص حيرق أن الرمحة لنبي وكيف به؟ يأت ثم   فعل عن  النبي ينهى كيف 2.3
 الرمحة؟ تنايف غلظة التحريق ويف اجلامعة
 اإلشكالية: هذه ووجوه . النبي عمل عىل االعرتاض اإلشكالية: نوع
 عنه هنى بفعل يأت أن له فكيف أيضا اجلامعة عن ختلفا لكان  النبي حرق لو األول: الوجه
  فيه؟ وقع من بإحراق وهم  
 وقال: منه(، أوجب هو ملا تركه جيوز الواجب )بأن   بقوله: الباري فتح يف هذا عن حجر ابن رد  
 55أخرى(. مجاعة يف يتدارك مل ذلك فعل لو أن ه عىل دليل فيه )ليس
 
54 Ibn Mājah, al-Sunan, no. 795. 
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 معي أنطلق ثم)) احلديث يف جاء ملا أخرى مجاعة يف لينطلق كان  النبي أن   ذلك إىل ضف
 من االنتهاء فحني ،(بالنار( بيوهتم عليهم فأحرق الصالة يشهدون ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال
 ممكنا. أخرى مجاعة قيام يكون  منه وقع إن التحريق
 ويرتكها، بيته يف يستخفى من إخراج ألجل اجلامعة ترك يف نائبه أو املإلم رخصة احلديث يف إن  
 56كالغرماء، اإلمام حق   يف اجلرائم وأصحاب الغريم، فوات خوف عنها التخلف يف األعذار من أن   ذكر فقد
 صالة عن املتخل فني عىل املحتسب يتخلف أنك واحلاجة للمصلحة اجلامعة عن التخلف جواز عىل فيحمل
 اجلامعة.
 إشكالية يف كذلك يذكر هنا سيذكر وما رمحته عىل دليل  النبي عمل اختاذ الثاين: الوجه
  بالنار. التعذيب
 جوانب: من اإلشكالية هذه عىل بةاإلجا يمكن
 األول اجلانب 2.3.1
 فعال. وقوعه وعدم  النبي من التحريق وقوع حقيقةب اجلانب هذا ويتعلق
 املسألة: لتوضيح التالية النقاط إدراج ويمكن فعال منه حيدث مل  النبي به هم   الذي التحريق إن  
 العزم دون اهلم   .أ
 وقال 58هبمته. واعتمده قصده أي بأمر أحدكم أهم   إذا عي اض القايض وقال  57القوة. العزم وأصل
 59يفعل. أن قبل يشء فعل عىل القلب عقد هو اهلم   التعريفات: يف اجلرجاين
 أمرين: يف املسألة يف الكالم وتوجيه
 فعله، له جيوز بام إال ُيم   ال  النبي فإن   فعال، اإلحراق  النبي من جيوز بأن   قال من العلامء ِمن 
 به هم   ما  النبي يفعل مل وإن ام 61فعله،  للنبي جيوز اجلامعة عن للمتخل ف بالنار التحريق هو الذي الفعل فهذا
 قال اجلامعة فيهم جتب ال ممن فهم البيوت يف والذري ة النساء لوجود ومفادها أمحد اإلمام رواية يف ورد الذي للامنع
 البيوت يف ما حيرقون فتياين وأمرت العشاء صالة أقمت والذرية النساء من البيوت يف ما ))لوال : اهلل رسول
 
56 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 2:130. 
57 Ḥamd ibn Muḥammad Abū Sulaymān al-Bustī al-Khaṭṭābī, Gharīb al-Ḥadīth, ed. ʿAbd al-Karīm al-
ʿAzbāwī, 2nd ed. (Makkah: Umm al-Qura University, 2001), 2:292. 
58 Ibn Mūsā al-Yaḥṣabī Abū al-Faḍl al-Qāḍī ʿIyāḍ, Mashāriq al-Anwār ʿalā Ṣiḥāḥ al-Āthār (Tunisia: al-
Maktabah al-ʿAtīqah, n.d.), 2:270. 
59 ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī, Muʿjam al-Taʿrīfāt, ed. Muḥammad Ṣiddīq al-Minshāwī (Cairo: Dār al-
Faḍīlah, n.d.), 257. 
60 ʿAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad Zayn al-Dīn Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 
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ت عليهم أحرقها فلو بالنار((.  ال من إىل تتعدى أن خيش إذا والعقوبة اجلامعة، فيهم جتب ال نم إىل العقوبة لتعد 
 والتهديد. للمبالغة ذلك عىل باهلم   واالكتفاء ُتريقها من   للنبي مانعا هذا فكان 61امتنعت، له ذنب
 خيافون املنافقني لكون وذلك والوعيد التهديد وإن ام الفلع ليس باهلم   املراد أن   إىل ذهب من العلامء ومن
 ذلك بلغهم فلام وإخافتهم، هتديدهم قصد  النبي ففعل والوعيد، التهديد هلم املناسب من فكان يستحون، وال
 عىل والوعيد التهديد تقديم فيه 62هلم، ترهيبا ذلك فكان عليها، حرصا املسلمون وازداد اجلامعة عىل حافظوا
م العقوب، عن اكتفي الزواجر من باألهون ارتفعت إذا املفسدة أن   )وَسه العيد: دقيق ابن قال العقوبة،  فيقد 
ر الوعيد  63العقوبة(. وتؤخ 
 الثاين اجلانب 2.3.2
 معا؟ هلام أم واملتاع للبيوت أم لألبدان هل الوارد بالتحريق املقصود هو ما
 التهديد هو هل ريقبالتح باهلم   املراد من  النبي حديث توجيه يف العلامء اختالف من انطالقا
ا إىل ذهب من اختلف الفعل، حقيقة هبا يراد كان أم والتخويف؟  األبدان، بالتحريق املقصود إىل الفعل يف حقيقة أهن 
 واألمتعة. البيوت أم
 أن   إىل ذهب من ومنهم معا، واألرواح واملتاع البيوت به املقصود التحريق بأن   فهم من العلامء ِمن
 مقصودة وليست تبعا األرواح كانت واحرتقت حدث فإن األرواح، وليس واملتاع البيوت ُتريق هو املقصود
 لذاهتا.
ق لفظ أن   إىل الذخرية صاحب وذهب  بأن   إشعار وفيه التحريق، يف واملبالغة للتكثري الراء بتشديد أحر 
 64هبا. للقاطنني تبع والبيوت املقصودين، ُتريق املراد بل ،املال عىل قارصة ليست العقوبة
ن ابن وذهب ي جواز ىلإ امللق   سنة ترك من أن   عىل يدل   ما فيه احلديث إذ والبدن، املال إىل العقوبة تعد 
 65األبدان. عمل عىل املال يف عقوبة املنازل حرق أن إذ وماله، نفسه يف يعاقب  النبي سنن من
 بيت ُتريق إن قيل فإن األرواح، وذوات النفوس يف واقع التحريق عن )النهي الباري: فتح يف وجاء
 مقصودا يكن مل نفسه عىل أتى فإن ومتاعه داره بالتحريق يقصد إن ام قيل: ممنوع، وهو نفسه ُتريق إىل يؤدي العايص
 
61 Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 4:459. 
62 Mūsā Shāhīn Lāshīn, Fatḥ al-Munʿim Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim (Cairo: Dār al-Shurūq, 2020), 3:372. 
63 Muḥammad ibn ʿAlī Abū al-Fatḥ Taqiy al-Dīn Ibn Daqīq al-ʿĪd, Iḥkām al-Aḥkām Sharḥ ʿUmdat al-
Aḥkām (Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1994), 1:197. 
64 Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ādam al-Ithyūbī, Dhakhīrat al-ʿUqbā Fī Sharḥ al-Mujtabā (Riyadh: Dār al-
Miʿrāj al-Dawliyyah, 1996), 1:541. 
65 ʿUmar ibn ʿAlī Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn Ibn al-Mulaqqin, al-Tawḍīḥ Li Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Qatar: 
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 جاء وإنام لذلته مقصودا يكن مل األنفس وُتريق واملتاع، الديار ُتريق بذلك املقصود فيكون 66تبعا(، كان وإنام لذاته
 له. تبعا
 الثالث اجلانب 2.3.3
  قولني: عىل باملال التعزير جواز يف العلامء اختلف .بإتالفه باملال التعزير مسألة 
 بعض وإليكأخذه. أو املال بإتالف ذلك كان سواء باملال تعزيرال جواز الفقهاء مجهور يرى األول: القول
  ذلك: يف آرائهم تبني الثالثة املذاهب من مذهب كل من النصوص
 احلنفي املذهب .أ
 وباإلخراج املفسدين بيت عىل باهلجوم التعزير: أي )ويكون باملال، التعزير جواز احلنفية يرى
 67ملحوها(. وإن اخلمر دنان وكرس وهبدمها الدار من
 اعتاد من عىل البيت ُيدم أنه أصحابنا من الشهيد الصدر )ذكر البزازية: عن نقال   احلاشية يف وقال
 68داره. يف الفساد وأنواع الفسق
ا  أبو اإلمام وجوزه احلسن، ابن وحممد حنيفة أبو ذلك منع فقد املال بأخذ للتعزير بالنسبة أم 
 املال بأخذ للسلطان التعزير جيوز يوسف أيب )وعن عليه: اهلل رمحة اهلامم ابن قال احلنفية، من يوسف
 69جيوز(. ال األئمة وباقي - احلسن بن مدوحم حنيفة أبو- أي وعندمها،
 املالكي املذهب .ب
 املالكية به قال باملال )والتعزير فرحون: ابن قال إتالفا ، أو أخذا   باملال التعزير جواز ملالكيةا يرى
 اخلمر أهلو الفساق إليه يأوي الذي الفاسق يف قال أنه مالك عن روي: ما ذلك فمن ذلك، يف تفصيل وهلم
 اخلمر، يبيع الذي املسلم اخلامر بيت حيرق أن يستحب كان أنه عنه روي وكذا عليه، وتباع داره من خيرج
 71ينزجر. ومل ذلك عن يزجر أن بعد النرصاين وكذا
 احلنبيل ملذهبا .ج
 
66 Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5:360. 
67 Muḥammad ibn ʿAlī al-Hanafī al-Ḥaṣkafī, al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār Wa Jāmiʿ al-
Biḥār (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002), 4:64. 
68 al-Ḥaṣkafī, 4:64. 
69 Muḥammad ibn ʿAbd al-Wāḥid al-Sīwāsī Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām and Aḥmad ibn Qawdir Qāḍī 
Zādeh, Sharḥ Fatḥ al-Qadīr (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), 5:345. 
70 Ibrāhīm ibn Muḥammad Abū al-Wafāʾ Burhān al-Dīn Ibn Farḥūn, Tabṣirat al-Ḥukkām Fī Uṣūl al-
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 سائغ باملال والتعزير القناع: كشاف يف قال باإلتالف، أو باألخذ كان سواء باملال التعزير جواز
  71الظلمة. احلكام يفعله ما إىل منه ماله أخذ جيوز ال املقديس حممد أيب املوفق وقول احدا  و قوال  
 أصل عىل جار وهو وأخذا   إتالفا   سائغ باملال والتعزير تعاىل:  تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 وال املقديس حممد أيب الشيخ وقول كلها منسوخة غري األموال يف العقوبات أن أصحابه خيتلف مل ألنه أمحد
 72الظلمة. الوالة يفعله ما إىل منه فإشارة عزرامل مال أخذ جيوز
  باملال: للتعزير املجيزين أدلة
  كثرية بأدلة تالفا  إ أو أخذا   باملال للتعزير املجيزون استدل
ََُجَذًَٰذاَفََجَعلَُهمَۡ﴿ تعاىل: قوله • َُّهمَََۡكبرِٗياَإِّلَّ ُعونَََإََِلۡهََِلََعلَُّهمََۡل  إبراهيم إن   ،[58 ]األنبياء:َ﴾٥٨يَرۡجِ
 أن وتبني وزجرهم، الكفار لردع للمنكر إتالف وهذا املّشكني، أصنام كرس قد السالم عليه
 لنا، رشعا   فكان إنكار غري من ذلك علينا وتعاىل سبحانه اهلل قص وقد ترض، وال تنفع ال األصنام
 باملال. التعزير جواز عىل دليال   كانو
ِنََقَطۡعُتمََما﴿ تعاىل: قوله • َنةَ َم  ِ وَََۡل 
َ
اَأ َىَقَا ئَِمةًََتََرۡكُتُموهَ ُصولَِهاَََعَ
ُ
َِٱَفَبِإِۡذنََِأ ََوَِلُۡخزِيَََّللَّ
 بني ليهود نخيل بقطع أمر  الرسول أن   عىل دليل اآلية ففي ،[5 ]احلّش:َ﴾٥لَۡفَِٰسقِيََٱ
 يؤيد اآلية هذه تعاىل اهلل وأنزل احلصار أثناء له التسليم عىل ليجربهم أشجارهم وقطع النضري
 ال.امل من والنخل الشجر أن إذ باملال التعزير جواز عىل فدل ذلك، الرسول فعل
ِيٱَإَِلَِٰهَكََإَِلَىَنُظرَۡٱَوََ﴿ تعاىل: قوله • نَّهََََُعكِٗفا َََعلَۡيهَََِظلَۡتَََّلَّ َُحر ِقَ ََۡلَم َِٱَِفََۥََّلَنِسَفنَّهََُُثمَََّۥَّلَّ
 باملال. التعزير جواز عىل فدل .[97 ]طه:َ﴾٩٧نَۡسًفا
 النريان؟ هذه توقد عالم فقال: خيرب يوم تتوقد نريانا   رأى  النبي أن    األكوع بن سلمة عن •
 مسلم، رواه اغسلوا قال ونغسلها؟ هنرقها أال قالوا اكرسوها، قال األنسية، احلمر عىل قالوا:
 باملال. التعزير جواز عىل دليل بكرسها  الرسول أمر أن   عىل داللة احلديث ففي
 ثم فيحتطب بحطب آمر أن مهمت لقد بيده نفيس والذي قال:  النبي عن  هريرة أيب عن •
 بيوهتم، عليهم فأحرق رجال إىل أخالف ثم الناس فيؤم رجال   آمر ثم هلا فيؤذن بالصالة آمر
 رواه العشاء لشهد حسنتني مرماتني أو سمينا   عرقا   جيد أنه أحدهم يعلم لو بيده نفيس والذي
 
71 Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, Kashshāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ (Beirut: ʿĀlam al-Kutub, 1997), 
6:125. 
72 Sāmī ibn Muḥammad Ibn Jād Allah, al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah Li Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah Ladā 
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 الصالة، عن املتخلفني بيوت بإحراق هم    الرسول أن   عىل احلديث دل   73لم،ومس البخاري
 ز.جائ هو بام إال ُيم ال  الرسول ألن باملال، التعزير جواز عىل فدل
 أمك فقال: معصفرين ثوبني عيل    اهلل رسول رأى قال:  عاصال بن عمرو بن اهلل عبد عن •
 الكفار ثياب من هذه أن رواية: يف زاد أحرقهام بل قال: اهلل؟ رسول يا أغسلهام قلت هبذا؟ أمرتك
 ملشاهبته له عقوبة حيرقهام أن أمره  فالرسول 74والنسائي، داود وأبو مسلم رواه .تلبسهام فال
  باملال. التعزير جواز عىل فدل الكفار،
  بمناقشتني: املانعني قبل من األدلة هذه نوقشت وقد
 نسخت. ثم اإلسالم أول يف كانت املال بإتالف العقوبة أن األوىل: املناقشة
  املناقشة: عىل الرد
 فقد ذلك وأطلق منسوخة املالية العقوبات أن   قال ومن فقال:  القيم ابن اإلمام هذا عىل رد قد
 سائغ منها وكثري وغريه، أمحد مذهب يف سائغ املسائل هذه فأكثر واستدالال   نقال   األئمة مذاهب عىل غلط
 واملدعون نسخها، لدعوى أيضا   مبطل  موته بعد هلا الصحابة وأكابر الراشدين اخللفاء وفعل مالك عند
 فهذا باإلمجاع منسوخة أهنا ادعى ومن قال ثم دعواهم يصحح إمجاع وال سنة وال كتاب معهم ليس للنسخ
 75السنة. اإلمجاع ينسخ أن وحمال نسخها، عىل جتمع مل األمة فإن أيضا   خطأ
 القديم: أما اجلديد، املذهب يف الشافعية قول وهذا باملال، التعزير جواز عدم العلامء بعض يرى الثاين: القول
 وال : الشربامليس الضياء أبو العالمة قال الشافعية، غري العلامء بعض به قال وقد للجمهور، موافق فهو
 77املال. بأخذ وال اللحية بحلق التعزير جيوز وال اجلرداين: وقال 76املال، بأخذ اجلديد عىل جيوز
  باملال: التعزير من املانعني أدلة
  منها: بأدلة باملال التعزير منع عىل وافقهم ومن الشافعية تدلاس
  ومنها: بحق، إال املسلم مال أخذ عن تنهى التي اآليات عموم .أ
 
73 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 2:125. 
74 al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī Ibn al-Athīr, Jāmiʿ al-Uṣūl Fī Aḥādīth al-Rasūl, ed. ʿAbd al-Qādir 
al-Arnāʾūṭ (Maktabah al-Ḥilwānī, 1969), 11:281. 
75 Muḥammad ibn Abū Bakr Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah Fī al-
Siyāsah al-Sharʿiyyah (Jeddah: Mujammaaʿ al-Fiqh al-Islāmī, 2007), 309. 
76 ʿAlī ibn ʿAlī Nūr al-Dīn Abū al-Ḍiyāʾ al-Shabrāmallisī, ‘Ḥāshiyah Abī al-Ḍiyāʾ Nūr al-Dīn ʿAlī Ibn ʿAlī 
al-Shabrāmallisī’, in Nihāyat al-Muḥtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), 
8:19. 
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ًَ َََعنَتَِجَٰرَة ِنُكۡمَ َتََراض   [29 ]النساء:َ﴾م 
 أخذ من يعترب املال بأخذ والتعزير بالباطل الناس أموال أخذ حرمة عىل داللة اآليات يف إن
 إذا . جيوز فال بالباطل الناس أموال
 عليكم وأموالكم دماءكم إن الوداع: حجة يف خطبته يف قال  اهلل رسول أن حديث .ب
 78البخاري رواه .حرام
 79الدارقطني رواه نفسه ببطي إال مسلم امرئ مال حيل ال : قوله وكذلك
 طريق عن وأخذه بحق، إال املسلم مال حرم  الرسول أن   عىل داللة احلديثني يف إن  
  باملال. التعزير جواز عدم عىل فدل نفسه طيب وبغري حق غريب املسلم ملال أخذ التعزير
 81بالباطل. الناس أموال فيأخذون الظلمة احلكام يغري قد باملال التعزير إباحة أن .ج
 املجيزين بني األدلة يف والبحث املسألة عىل االطالع بعد املسألة: يف الشخيص الرأي
 وذلك باملال، التعزير جواز من العلامء مجهور إليه ذهب ما هو القول أن   الباحث يرى واملانعني،
 النصوص أن   مفادها والتي املخالفني أدلة من ورد ما بخالف باملسألة وخصوصيتها أدلتهم لقوة
 العقوبات، من غريه من زجرا   أشد يكون قد باملال التعزير وألن باخلاص، خيصص والعام عامة،
 عليه. الشديد وحرصهم للامل الناس حلب وذلك
 احلديث من املستفادة والدروس الفوائد 2.4
 احلديث إليه أشار والذي معصية، نفاق ومنافق املل ة، من خمرج كفر نفاق منافق نوعني: عىل املنافقني إن •
 املعصية. نفاق املنافقني
 يكون وقتيهام الصالتني هاتني كون والصبح، العشاء يف عليهم ثقل أشد   وهي املنافقني عىل ثقيلة الصالة إن •
 والراحة. النوم مقابلة يف
 
78 Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Amīr al-Ṣanʿānī, Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām, ed. Muḥammad 
Nāṣir al-Dīn al-Albānī (Riyadh: Maktabah al-Maʿārif, 2006), 2:264. 
79 ʿAbd al-Salām ibn ʿAbd Allāh Abū al-Barakāt Majd al-Dīn Ibn Taymiyyah, al-Muntaqā Min Akhbār al-
Muṣṭafā (Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1931), 4:140. 
80 ʿAbd al-Qādir Audah, al-Tashrīʿ al-Jināʾī al-Islāmī Muqāranan Bi al-Qānūn al-Waḍʿī (Beirut: Dār al-
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 املصل ني عىل الغالب يف ي تطلع وال الظلمة يف تكون تأديتهام ألن   املنافقني عىل ثقيلتني والعشاء الصبح صالة إن •
 األخرى. الصلوات بخالف
 الرجال. عىل اجلامعة صالة وجوب عىل رصحية داللة احلديث يف إن   •
 حضور عىل احلث   عىل  النبي حرص عىل ذلك فدل   اجلامعة عن التخل ف يف لألعمى يأذن مل  النبي إن •
 اجلامعة. صالة
 مكتوم. أم   ابن حديث عليه دل   ما وهذا املنافقني، من ويعترب آثم عذر أو عل ة لغري اجلامعة صالة تارك إن •
ق مل لكن ه اجلامعة صالة عن ختل فوا من تبيو بتحريق هم    النبي إن   • ه كان ولعل   بالفعل، حير   قبيل من مه 
 اجلامعة. صالة عىل احلث   يف والتشديد املبالغة
 بيوت يف والنساء األطفال لوجود إما األمرين: ألحد فعله عىل قدرته مع التحريق من امتنع  النبي إن •
ب ال حديث نسخه احلديث ألن   وإما اإللزام، وجه عىل اجلامعة بصالة مطالبون غري وهم املتخل فني  يعذ 
 .النار رب   إال بالنار
 الصالة ُتديد يف املختلفة الروايات يف تبني   فكام الوقائع، بحسب وذلك خمتلفة ألفاظ النبي من يرد أن جيوز •
 املنافقون. عنها ختل ف التي
 للصبح  النبي وتأكيد اجلمعة، وصالة اخلمس الصلوات هي   فيها اجلامعة الرجال عىل الواجبة الصالة إن   •
ام قبيل من كان إن ام واجلمعة  املسلم. عنهام يعجز قد أهن 
ة املسلمني، بني واألخوة ملساواةا مظاهر من مظهر اجلامعة صالة إن •  من للمسلمني حياك ما ظل   يف خاص 
  دينهم. عن وإبعادهم شوكتهم وكرس تفرقتهم حماولة
 ةخامت
 احلديث أن   إىل واخللوص وخترجيه مضان ه، يف عليه واالطالع والبحث، بالدراسة احلديث هذا تناول بعد
د كلها بل إشكاالت أو تعارض فيه ليس إنه القول يمكن ورواياته، طرق باختالف صحيح  أو توهم، أو همف قصور جمر 
ل التعدد وهذا وتعددت، فيه األلفاظ توسعت وقد ، املصطفى أحاديث يف للتشكيك حماولة  وال بعضا بعضه يكم 
له النووي إليه ذهب كام هي اجلامعة صالة أن   الباحث استنتجه ما فحسب يتعارض، ا وفص   الصلوات يف كفاية فرض أهن 
  النبي يستطيع بام هم   بالت حريق اهلم   أن   كام النافلة، صالة يف حكمها وخيتلف اجلمعة، صالة يف عني وفرض اخلمس،
 وال به القيام باب من ليس  النبي وهم   املانع، لوجود فقط هم   أن ه حيث االستطاعة حصول مع يفعله مل ولكن فعله،
 وعدم ذلك ملخالفة السعي عىل واحلث   يهوالتنب الفعل سوء عىل والتحذير التشديد باب من وإنام الفعيل، التهديد باب من
 وبني القرآن بني تعارض ال أن ه كام عذر، بال عنها يتخل ف ملن عنه ووعيد باملنافقني، التشب ه من ذلك يف ملا فيه الوقوع
 ددتع الباحث أرجع كام  النبوية، بالسن ة الكريم القرآن وختصيص املقي د عىل املطلق محل قبيل من هو وإن ام احلديث
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 وضوابطه  احلديث  وُمْسَتْشَكَل  مشكل  
The Concept of Mushkil and Mustashkal in Ḥadīth Studies and its Criteria 
Ahmed Elmogtaba Bannga *  .بانقا  املجتبى  أمحد  د 
Saad Eldin Mansour ** 
 منصور  الدين  سعد  د. 
 ف  اإلسالم قضايا  بمختلف احلديث تعلق حيث احلديث، ومستشكل مشكل إىل أدت التي العوامل من العديد اخلتتد امللخص: 
 املنهجي  البناء ف  بدوره ساهم  اجلوانب متعدد جهدا يعد احلديث علامء بذله الذي اجلهد أن وبام .واملعرفة والترشيع والفقه العقيدة
 احلديث مهام وتشعب اإلدراكي، التفاوت ثم  ومن والتشابه، كالواالستش اإلشكال قضايا  أن إال الفريدة، احلديثية املدرسة هلذه
 العوامل   هذه  كل  معرفة،  أو  ترشيع،  أو  كانت  عقيدة  باحلديث  املتعلقة  واملسائل  وروده  وأسباب  واملناسبة  باللغة  ارتباطه  وتداخل
 ذه وه  متباينة. متعددة فكرية مدارس جدأو مما  للناس احلديثي املشكل قضايا  وبيان ورشح حتليل ف  الطرق افرتاق ف  بدورها  سامهت
 حلدود مبينة ضوابط باستنباط  ةمعني يوه .احلديث ومستشكل  مشكل ةدراس ف منهجية وتوظيف بدراسة ُتْعنَى أن ارتأيت  الورقة
 حتديدها وتم  تعريفات، من داخله عام ومفاصلته احلديثي املشكل لتداخالت مبينة ضوابط وهي وآثارِه، وأبعادهِ  وأسبابِه، املشكل،
 ملدلوالت  اإلدراك  تفاوت  ضابط  التعارض،  ضابط  احلديثي،  املشكل  رواية  قبول  ،املصطلحات  تداخل  وهي:  حمددة  ضوابط  ف 
 املشكل.  للحديث العميل امليدان ضابط املشكل، احلديث
 . السنة عن الدفاع ؛ احلديث مصطلح  ؛حديثية  دراسات ؛احلديث مستشكل ؛احلديث  مشكل املفتاحية:  الكلامت 
ABSTRACT: Many overlapping factors contributed to the appearance of problematic and 
problematised ḥadīth, as ḥadīths are related to various aspects of Islam, namely belief, jurisprudence, 
legislation, and knowledge. Since the efforts taken by ḥadīth scholars are multifaceted, it has 
contributed in turn to the methodological construction of this unique school. However, many issues 
such as ambiguity, similarity, and perceptual disparity, have led to the different approaches of 
analysing, explaining, and clarifying the problems found in ḥadīths. This subsequently created many 
different schools of thought. This paper is concerned with studying and employing the methodology 
of dealing with problematic and problematised ḥadīths. It suggests several principles and strategies 
to tackle and solve the problem, all of which were derived from the established sciences of ḥadīth 
criticism. 
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تداخلت العديد من العوامل التي أدت إىل مشكل ومستشكل احلديث، حيث تعلق احلديث بمختلف قضايا 
املشكل،  بني  االصطالحي  والتداخل  واخلفاء  الغموض  ظاهر  ثم  واملعرفة،  والترشيع  والفقه  العقيدة  يف  اإلسالم 
والتي يمكن مالحظتها بوضوح يف  ،بدوره يف تزاحم وخلط قضايا املشكل .الخ مما ساعد .واملتشابه، واملجمل، واخلفي.
باإلشكاالت احلديثية ُعنيت  التي  املؤلفات  تلك اإلشكاالت واالستشكاالت احلديثية  1.العديد من  وبالتايل أوجدت 
بالبضاعة احل الناقدة للحديث ممن ال عالقة هلم  ديثية، أو ممن هلم رحابا واسعة ولج من خالهلا الكثري من الدراسات 
وبام أن اجلهد الذي بذله علامء احلديث يعد جهدا متعدد اجلوانب  2. أجندة خفية أرادوا توظيف استشكال احلديث فيها
ساهم بدوره يف البناء املنهجي هلذه املدرسة احلديثية الفريدة، إال أن قضايا اإلشكال واالستشكال والتشابه، ومن ثم 
ب مهام احلديث وتداخل ارتباطه باللغة واملناسبة وأسباب وروده واملسائل املتعلقة باحلديث التفاوت اإلدراكي، وتشع 
الطرق يف حتليل ورشح وبيان قضايا  افرتاق  بدورها يف  العوامل سامهت  أو معرفة، كل هذه  أو ترشيع،  كانت  عقيدة 
 املشكل احلديثي للناس مما أوجد مدارس فكرية متعددة متباينة. 
مشكل ومستشكل احلديث، بناء عليه فإن مكونات  ةالورقة ارتأيت أن ُتْعنَى بدراسة وتوظيف منهجية يف دراسهذه و  
البحث وحماوره تألفت من: مفهوم مشكل ومستشكل احلديث: من خالل التعريف به وبيان املراد منه، والتفريق بني 
تشكال يف دوائره املخصوصة. تأريخ نشأة املشكل املشكل واملستشكل مما يسهم بدوره يف حرص مفهوم اإلشكال واالس
واستشكال املصطلح: من خالل تتبع مراحل تاريخ نشأة وتطور املشكل احلديثي، وأثر تلك املراحل عىل اإلشكاالت 
احلديثية الناجتة من إفرازات اخلالفات املذهبية السياسية والفكرية، ومن ثم مناقشة إشكالية املصطلح من حيث تداخله 
احلديثي   مع املشكل  نقد  ضوابط  الرشيف.  احلديث  استشكال  يف  اإلدراك  تفاوت  وأثر  باستنباط   :غريه،  معني  وهو 
ضوابط مبينة حلدود املشكل، وأسبابِه، وأبعادِه وآثارِه، وهي ضوابط مبينة لتداخالت املشكل احلديثي ومفاصلته عام 
، قبول رواية املشكل احلديثي، ضابط املصطلحاتخل داخله من تعريفات، وتم حتديدها يف ضوابط حمددة وهي: تدا
 التعارض، ضابط تفاوت اإلدراك ملدلوالت احلديث املشكل، ضابط امليدان العميل للحديث املشكل.
 
1 Abū al-Faḍl ibn Mūsā al-Yaḥṣubī ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā (Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, n.d.), 2:251.  
 وليست  الغيب بعامل لتعلقها  البشرية اإلدراكات على تشكل رمبا  الت  الصفات أحاديث من  اكثي   فيه مجع  فقد احلديث، مشكل  كتابه  ف  فورك ابن  ذلك انتهج  من أبرز
 عن ويغنيه طرحها  يكفيه  وكان  هلا... أصل وال وموضوعة ضعيفة أحاديث إيراده عن  فضال فيها تكلفه إنكار ف  سببا  فكانت ابلتأمل،  تدارك  الت اإلشكاالت  من
 أصلها.  من ثاثها ضعفها...واجت على التنبيه الكالم
2 Khādim Ḥusayn Ilāhī Bakhsh, al-Qurʾāniyyūn Wa Shubhātuhum Ḥawla al-Sunnah (Taif: Maktabah al-
Ṣiddīq, 1989), 71–204. 
 القرآنيون،   مث  ومن   واخلوارج،  واملعتزلة  الشيعة  قدميا  أبرزهم  من  وكان  هاهتمواجتا  معتقداهتم  على  بناء   احلديثي  اللفظ  استشكال   ف   سامهت  فكرية  فرق  ظهرت
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 مفهوم املشكل واملستشكل  .1
وإِذا  منه،  ََتُْلْص  فلم  باللبن  اختلطت  إِذا  ْبَدة  الزُّ نَِت  ارجَتَ يقال  وامللتبس.  املختلط  هو  لغًة:  املشكل  مفهوم 
 3: يرضب هذا مثالً لألَمر املشكل ال ُُيتدى إِلصالحه  ،خلصت الزبدة فقد ذهب االرجتان
 بِِدْجَلَة َحتَّى ماُء ِدْجَلَة أْشَكُل  …فام زالِت الَقتىَْل ََتُوُر ِدماُؤها 
  4« .َضلِيَع الَفِم أْشَكَل اْلَعنْيِ َمنُْهوَس الَعِقبَنْيِ  كاَن رسوُل اهلل»ويف احلديِث: 
 لذلك عرفه اجلرجاين بقوله:ويطلق عىل املوافقة والتشابه وهي يف ذاهتا تفيد الصعوبة يف التاميز بني األشباه: 
ومن ثم علق عىل ذلك بقوله: وهو الداخل يف أشكاله أي يف  "املشكل هو ما ال ينال املراد منه إال بتأمل بعد الطلب"
إذا دخل يف ة  ﴿احلرم وصار ذا حرمة كقوله تعاىل:    أمثاله وأشباهه. كام يف قوهلم: أحرم  فِضَّ ِمن  ]اإلنسان:  ﴾َقَوارِيَراْ 
فإذا تأملنا علمنا أن  5. ، أنه أشكل يف أواين اجلنة الستحالة اَتاذ القارورة من الفضة واألشكال هي الفضة والزجاج[16
الفضة التعريفات من  الزجاج وال  تكون من  والفضة   ،تلك األواين ال  للصفاء  تستعار  القارورة  إذ  منهام،  بل هلا حظ 
 6. للبياض فكانت األواين يف صفاء القارورة وبياض الفضة
 7. بمعنى اْلتَبََس  ُمْستَشَكل عليه استشكَل عىل، استشكاالً، فهو ُمْستَشكِل، واملفعول اِْستَْشَكَل: 
املشكل اصطالحًا: مفهوم املشكل عند عدد من علامء احلديث يدخل يف مسمى خمتلف احلديث الذي ظهرت 
قتبية البن  احلديث  خمتلف  تأويل  مثل:  فيه  املؤلفات  من  اآلثار  8، العديد  ومشكل  فورك،  البن  احلديث  وخمتلف 
ناك تعريف اصطالحي دقيق ملفهوم املشكل عند قدامى املحدثني بينام كان تعريفًا للطحاوي، وبالرغم من ذلك مل يكن ه
بحال املشكل وطرق فهمه التي ٌبنيَت إما عن طريق مقارنة الروايات، أو التأويل عن طريق االستدالل النقيل أو العقيل 
كالتي وردت يف عبارات القايض عياض  -كام يتبني من خالل رضب األمثال يف ثنايا البحث بإذن اهلل تعاىل–أو التارخيي 
يف عرضه لرأي مالك يف مفهوم املشكل عند اإلمام الطحاوي كام يتبني يف هذا املبحث أدناه، مما يتبني أن كثري من قضايا 
 
3 Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (Cairo: Dar al-Ma’arif, n.d.), 3:129. 
4 al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī Ibn al-Athīr, al-Nihāyah Fī Gharīb al-Ḥadīth Wa al-Athar (Beirut: 
al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, 1979), 2:1204. 
5 Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm (Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 1986), 6:319. 
 ما يرى شفافة هذا  مع وهي فضة من  هي  األكواب فهذه زجاج، من إال تكون  ال والقوارير الزجاج، صفاء ف الفضة بياض البصري: واحلسن وجماهد عباس  ابن قال
 إال  شبهه الدنيا ف أعطيتم قد إال شيء اجلنة ف "ليس عباس: ابن عن رجل عن إمساعيل عن املبارك ابن قال الدنيا. ف له نظي ال مما وهذا ظاهرها، من  ابطنها ف
 حامت. أيب البن كثي  ابن عزاه فض" من قوارير
6 ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1984). 
7 Aḥmad Mukhtār ʿAbd al-Ḥamīd, Muʿjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣarah (ʿAlam al-Kutub, 2008), 
2:1227. 
8 ʿAbd Allah ibn Muslim Abū Muḥammad Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth (Beirut: Dār al-Jīl, 
1972), 229. 
 الصورة، كحديث  احلديث من املتشابه فيه أورد لقد بل احلديث، وخمتلف احلديث مشكل  بني مجع الكتاب أن يالحظ قتيبة ابن كتاب  على االطالع خالل  من
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اكي، أو أن يكون األمر من قبيل املتشابه لتعلقه بأمور فوق املشكل راجعة إىل استشكال للحديث نسبة للتفاوت اإلدر
 مدارك البرش. 
، واالشتباهبعد هذه املقدمة تبني أن التعريفات االصطالحية للمشكل متقاربة تدور حول معاين االختالط، 
ا ومكننا  املجرد.  التأمل  أو  خارجي،  بدليل  إال  تبيينه  وصعوبة  املراد  خفاء  تفيد  وكلها  أشهر وااللتباس.  لوقوف عىل 
والبزدوي،  التعريفات للمشكل وقد ارتأيت أن جتمع بني تعريفات األصوليني وذلك بالوقوف عىل تعريف الرسخيس
 وتعريفات العديد من املحدثني:
اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله عىل وجه ال يعرف املراد إال بدليل يتميز به ": فيه الرسخيسقال 
بدليل آخر، وقد يكون   قائال:.ثم أضاف  .األشكال.  من بني سائر يكون  املراد قد  ليوقف عىل  فالتمييز بني األشكال 
 9".باملبالغة يف التأمل حتى يظهر به الراجح فيتبني به املراد
احلنفي األصويل فأشار إىل أن املشكل له تداخل مع اخلفي، واملجمل، واملتشابه. وبام أن البحث  أما البزدوي
 معني بدراسة املشكل ومداخالته االصطالحية فمن األنسب إيراد تعريفات البزدوي للمشكل ومداخالهتا وهي: 
مل حتى يتميز عن أشكاله، املشكل: ما ازداد خفاء عىل اخلفي وال ينال املراد منه إال بالطلب ثم بالتأ .أ
 وهذا لغموض يف املعنى أو الستعارة بديعة ولذلك يسمى غريبا. 
 اخلفي: اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غري الصيغة ال ينال إال بالطلب.  .ب
 املجمل: وهو ما ازدمحت فيه املعاين واشتبه املراد منه اشتباها ال يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إىل .ج
 االستفسار، ثم الطلب، ثم التأمل. 
 10املتشابه: ال طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد احلقية فيه. .د
فيام أشكل من احلديث، وعىل ذلك  القبول  للمشكل عدم اشرتاط  التعريف األصويل  والذي يالحظ عىل 
اإلشكال بتأمل أو دليل خارجي. لذا فإن فاملشكل عندهم: ما أشكل عىل الفهم بسبب من األسباب وأمكن إزالة هذا 
هذا التعريف األصويل أمهل جانب النظر يف األحاديث املشكلة من جهة القبول، فاحلديث إن مل يكن مقبوال من حيث 
الرواية فال طائل يف إزالة إشكاله. وهو ما حوته عبارات قدامى املحدثني الداعية إىل التحري يف اعتبار اإلثبات رشطًا يف 
ورد من  ا.. م"تعريف باملشكل. وهذا بني يف معرض كالم القايض عياض يف تناوله عرضا لرأي اإلمام مالك يقول: ال
أخباره وأخبار سائر األنبياء عليهم السالم يف األحاديث مما يف ظاهره إشكال، يقتيض أمورا ال تليق هبم بحال، وحيتاج 
 
9 Muḥammad ibn Aḥmad Abū Bakr al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī (Hyderabad: Lujnah Iḥyāʾ al-Maʿārif al-
ʿUthmāniyyah, 1993), 1:168. 
10 ʿAlī ibn Muḥammad al-Bazdawī, Kanz al-Wuṣūl Ilā Maʿrifat al-ʾUṣūl (Karatchi: Javed Press, n.d.), 1:9; 
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.ورحم اهلل مالكا .إىل تأويل وتردد احتامل. فال جيب أن يتحدث منها إال بالصحيح، وال يروى منها إال املعلوم الثابت.
 11".األحاديث املومهة للتشبيه واملشكلة املعنىفلقد كره التحدث بمثل ذلك من 
قال: الطحاوي  املشكل بشكل جيل يف قول اإلمام  رواية  القبول يف  اآلثار "  ويتبني اشرتاط  فإين نظرت يف 
املقبولة التي نقلها ذوو التثبيت فيه واألمانة عليها، وحسن األداء هلا، فوجدت فيها أشياء مما سقطت  باألسانيد املروية عنه
معرفته والعلم بام فيه من أكثر الناس، فامل قلبي إىل تأملها، وتبيان ما قدرت عليها من مشكلها من استخراج األحكام 
  12.التي فيها ومن نفي اإلحاالت عنها
تع  من  يظهر  عنه  الذي  مروي  احلديث  كون  يف  َتثلت  عديدة  أمورًا  حوى  أنه  الطحاوي  اإلمام  ، ريف 
 13.وبروايات مقبولة، مع وجود ما حيول دون إدراكه بالنظر املجرد
 : ذين نكتفي بذكر طائفة منهموعىل هذه الشاكلة عرفه املعارصون من علامء احلديث وال
حديث صحيح أخرج يف الكتب املعتربة املشهورة، ولكنه عورض بقاطع من "عرفه بقوله:  فالشيخ السامحي
 ".عىل وجه التأويل عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر يف الدين، ويمكن َترجيه 
ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطالً، أو تعارض مع نص رشعي ": ـعرفه نور الدين عرت بو
 14".آخر
 أو  مستحيلة، معاين ظاهرها يوهم مقبولة بأسانيد أحاديث مروية عن رسول اهلل "أسامة خياط فقال فيه: أما 
هو احلديث املقبول الذي خفي مراده بسبب من "واستخلص أبو الليث تعريفه بقوله: 15".ثابتة رشعية لقواعد معارضة
 16".األسباب، عىل وجه ال يعرف إال بالتأمل املجرد أو بدليل خارجي
 ".حديث صحيح بدا معارضًا بدليل مقبول وقبل التأويل، أو كان مما ال يعلم تأويله" :عرفه اجلوايب بقوله و
 للمشكل بني املحدثني واألصوليني تبني:  االصطالحيوبعد النظر والتأمل يف املقارنة بني التعريف 
باملهنة فإن األصوليني  يف هذا تأثر للمشكل قارص عن رشطية القبول يف الرواية، ولعل ينيتعريف األصول 
 من اهتامماهتم النظر يف األدلة من حيث مقاصدها ودالالهتا.
 
11 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
12 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī, Bayān Mushkil al-Āthār (Hyderabad, n.d.), 
1:3; Mohammed Abullais al-Khayrabādī, ‘Muhktalif al-Ḥadīth Wa Mushkilihi’, Majallat al-Dirāsāt al-
Islāmiyyah 1, no. 1 (2005): 147. 
13 Usāmah ibn ʿAbd Allāh al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-
Fuqahāʾ: Dirāsah Ḥadīthiyyah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Taḥlīliyyah (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2001), 32. 
14 Nūr al-Dīn ʿItr, Manhaj al-Naqd Fī ʿUlūm al-Ḥadīth, 3rd ed. (Damascus: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 1997), 
337. 
15  al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-Fuqahāʾ: Dirāsah 
Ḥadīthiyyah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Taḥlīliyyah, 32. 
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أن تعريف املحدث يظهر فيه اشرتاط القبول يف الرواية املشكلة وهو مالحظ يف عبارات الطحاوي والشيخ 
شكل، ولعله استفاد واستنبط تعرفيه السامحي، ونور الدين عرت وغريهم، وكان تعريف أبو الليث أقرب ملا يراد من امل
 بعد سربه يف هذه املصطلحات. 
التعريفات للمحدثني أن بعضها أفسح جماال لتعريفه حتى يفهم منه تضمينه  التأمل يف  والذي ارتأيت بعد 
التعريفات عىل كلمة أوهم مع   "للمتشابه، كتعريف اجلوايب بقوله: تأويله(، كام شملت بعض  نى )أو كان مما ال يعلم 
مستحيال وهذا أقرب للمتشابه منه للمشكل وإن كانت االستحالة يف األحاديث املشكلة تبدو أحيانا. ومال قلبي إىل 
ويالحظ من خالهلا التفريق املبني بني  ،تعريف الطحاوي، والشيخ السامحي وأبو الليث وهي أكثر تدقيقا ملعنى املشكل
التأمل   يف تلك املصطلحات لعلامئنا الكرام بد يل أن املصطلح األمثل حلد املشكل وما داخله من اصطالحات، وبعد 
هو احلديث املقبول، الذي أشكل مراده، بسبب من األسباب، عىل وجه ال يعرف إال بالتأمل املجرد أو "املشكل هو: 
 17" .بدليل خارجي
أكثر حرصية يف مباحث املشكل وأدق ممايزة له عن   ...   املتشابهوعنيت بإضافة كلمة أشكل مراده لتكون 
الخ. حيث إن املتشابه خفي مراده بشكل ال يدرك بالتأمل وال بدليل خارجي، واملشكل أشكل مراده لعلة يف النقل، أو 
 قصور يف الفهم. 
امل احلديثية  املتون  يف  اإلشكال  أوجه  أن  املسانيد وبام  يف  احلديثية  العلل  يف  يكمن  ومضامينها  أسباهبا  قبولة 
واملتون، والتفاوت اإلدراكي يف فهم املتون احلديثية، فضال عن امليدان العميل لتلك األحاديث التي تظهر إشكاال. فإن 
ا الواقع اإلسالمي يف عصوره  بتمرحل  املشكل من احلديث َترحلت  إظهار  الفاعلة يف  متأثرة هذه األسباب  ملختلفة، 
املشكل  بدوره يف خلط مفهوم  املصاحبة، مما أحدث تداخال اصطالحيا وإشكاال ساهم  السياسية والفكرية  بالقضايا 
 واملتأولني وبالنظر فضال عن التأويالت املتأثرة بمعتقدات املتأملني  -باملتشابه، واخلفي، واملجمل، والغريب –احلديثي
يدخل  وبالتايل  اإلدراكي  بالتفاوت  يدخل  مفهومه  من  كثري  أن  يتبني  احلديثي  للمشكل  االصطالحية  التعريفات  يف 
 احلديث املسشكل يف دائرة االستشكال بشكل أقرب إليه من أن يكون مشكال يف أصله.
 املشكل نشأته وإشكالية مصطلحه  .2
 املشكل النشأة والتطور  2.1
احلديثية يف نشأهتا ومراحل تطورها أمرين اثنني ظاهرة التعارض، والتفاوت اإلدراكي، ضمنت اإلشكاالت 
نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد مل جيز أن جيعل ما يضاد ذلك  إذا"وقد أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: 
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وهبذين املضمونني فإن قضية املشكل  18". نصوص ال يفهموهنا فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها
متباينني  اجتاهني  من  19أخذت  بسبب  ظاهرها  أشكل  التي  األحاديث  حمتويات  فهم  سالكوه  هدف  حممود  أوالمها: 
اإلسالم من  20ب،األسبا بام يشهده  انفطرت قلوهبم  أن  بعد  للتشكيك يف مقدسات األمة  وثانيهام: اجتاه مذموم سعى 
 21.من قوة وضعف صمود عرب مراحله املختلفة من عمره املديد غري عابئ بام َتر به حال األمة اإلسالمية،
وهبذه املقدمة فإن تاريخ املشكل سيام ما يتعلق بالتفاوت اإلدراكي تعود نشأته إىل بداية اإلسالم فقد أشكلت 
ليس أحد حياسب يوم القيامة »: الصحابة رضوان اهلل عليهم فعن عائشة ريض اهلل عنها يف قوله  عىل بعضأحاديث 
وِِتَ كَِتََٰبهُ ﴿فقلت: يا رسول اهلل أليس قد قال اهلل تعاىل:  22إال هلك.
ُ
أ َمۡن  ا  مَّ
َ
ِحَساٗبا   ٧ۦ بَِيِمينِهِ   ۥفَأ ُُيَاَسُب  فََسۡوَف 
اهلل  [8-7]االنشقاق:    ﴾٨يَِسرٗيا فقال رسول   .  :" إال القيامة  يوم  يناقش احلساب  أحد  العرض وليس  ذلك  إنام 
ِينَ ٱ﴿وأشكل معنى الظلم عىل بعض الصحابة يف قول اهلل تعاىل:  ".عذب َٰٓئَِك  َّلَّ ْولَ
ُ
َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ َءاَمُنواْ 
 
18 Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-Fatāwā (Madinah: King Fahd 
Glorious Quran Printing Complex, 2004), 17:307. 
19 Ibrāhīm al-ʿAsʿas, Dirāsah Naqdiyyah Fī ʿIlm Mushkil al-Ḥadīth (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996), 37. 
 وعصره. حميطه ف  السائدة والثقافية الفكرية االجتاهات مث ومن العلمي، وتكوينه العقدي، الجتاهه إضافة الشخصية، الباحث بطبيعة احلديث واستشكال إشكال يتحدد
20 Ibn Anas Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, ed. Taqī al-Dīn al-Nadwī, 1st ed. (Damascus: Dār al-Qalam, 1991), 1:3. 
 على  فآثروه وتكرمي وإعزاز ووالء  وحب وبصية  بفهم الدين هذا تلقوا  رجاال اخلية األوىل الثالثة القرون ف هبا والعمل هلا  والرعاية السنة حلفظ وتعاىل سبحانه هللا أقام
 الواحد النبوي احلديث لتحصيل والبلدان القرى وطافوا  واألوطان  الراحة وهجروا وتبليغه  وتلقيه وضبطه حتصيله سبيل  ف وهاجروا ودايرهم وأوالدهم وأهليهم أنفسهم




 . [110 عمران: ]آل ﴾لِلنَّاِس  أ
21 Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Isḥāq al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt (Khobar, Saudi Arabia: Dār Ibn 
ʿAffān, 1997), 3:90-91. 
ْ ﴿ تعاىل: قوله حنو اتبعوا حيث الزيغ أهل من عدت املعتزلة أن الشاطيب يرى  ذََوا بِهِۦ َُيُۡكمُ ﴿ قوله: وهو مبينه وتركوا ... [40 ]فصلت: ﴾ِشئۡتُمۡ  َما ٱۡعَملُوا
ِنُكمۡ  َعۡدل   َۢا م   الزائغون بل شرعا، نفسه ف مبتشابه وليس متشاهبا صار أخذ نظر...فإذا غي من األطراف هذه اتبع من سائر وهكذا ...، [95 ]املائدة: ﴾َهۡديَ
 املستقيم"  الصراط عن فضلوا أنفسهم على التشابه فيه أدخلوا
22 Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū ʿAbd Allah al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min 
Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, ed. Muhammad Zuhair al-Nasir (Beirut: Dar Tawq al-
Najah, 2001), no. 6172; Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-
Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, ed. Naẓar Muḥammad al-Fāriyābī (Riyadh: Dar Taybah, 
2006), no. 2876. 
 ابلنار العذاب إىل  مفض أنه والثاين: التوبيخ، من  فيه ملا التعذيب هو عليها والتوقيف الذنوب وعرض املناقشة نفس أحدمها:  معنيان له ُعذ ِّب   وقوله القاضي:  قال
 النار،  ودخل  هلك يسامح  ومل  عليه استقصى فمن العباد ف البغ التقصي أن ومعناه  الصواب هو الثاين أن ويبدو عذب،  مكان هلك األخرى الرواية ف قوله ويؤيده











ۡهَتُدونَ  ۡۡل ليس ذلك إنام هو الرشك أمل »فقالوا يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسه؟ قال:  [82]األنعام:  ﴾ ٨٢َوُهم مُّ
ِ ﴿تسمعوا ما قال لقامن البنه وهو يعظه  ِه ٱَيَُٰبََنَّ ََل تُۡۡشِۡك ب ۡكَ ٱإِنَّ  للَّ ِ   23«.[13]لقامن:  ﴾١٣لَُظلٌۡم َعِظيم   لۡش 
كثري للبيان اإلشكايل، فاستدركت عائشة وأم والناظر يف استدراكات الصحابة بعضهم عىل البعض يرى فيها 
يقص يقول يف قصصه: من  الرمحن قال: سمعت أبا هريرة  سلمة عىل أيب هريرة، كام جاء من حديث أيب بكر بن عبد
جنبا فال يصم فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث )ألبيه( فأنكر ذلك فانطلق عبدالرمحن وانطلقت معه  أدركه الفجر
كان النبي يصبح »قالت: عىل عائشة وأم سلمة ريض اهلل عنهام فسأهلام عبد الرمحن عن ذلك قال: فكلتامها حتى دخلنا 
 جنبا من غري حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا عىل مروان فذكر له ذلك عبد الرمحن، فقال مروان: عزمت عليك 
ذهبت إىل أيب هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حارض ذلك كله ، قال: فذكر له عبد  إال ما
الرمحن، فقال أبو هريرة: أمها قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: مها أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن 
. قال: فرجع أبو هريرة عام كان يقول يف ذلك مل أسمعه من النبي العباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل و
  24. «قلت لعبد امللك: أقالتا يف رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غري حلم ثم يصوم
واملهنة،  املالزمة،  حيث  من  النقلة  ألحوال  النظر  النوع  هذا  من  احلديثي  املشكل  حل  يف  املعترب  وكان 
الشأن  25الواقعة...الخ. واألولوية، وصاحب   لذا رجحت رواية عائشة وأم سلمة عىل رواية أيب هريرة فهام صاحبتي 
باعتبارمها زوجي رسول اهلل وأدرى بأمره، فضال عن ذلك فإن أبا هريرة رواه بواسطة بينام أزواج النبي شاهدنه كسنة 
ألدب والقصد السليم بفضل اهلل تعاىل ومن ثم فعلية. ويالحظ أن االستدراك يف عرص الصحابة كان ال خيرج عن دائرة ا
لََقۡد ﴿بفضل نور املدرسة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم، كيف ال ولقد ارتضاه اهلل تعاىل قدوة لألمة: 
ۡسَوةٌ َحَسَنة  ل َِمن ََكَن يَرُۡجواْ 
ُ
َ ٱََكَن لَُكۡم فِيِهۡم أ َ ٱَولَّ َفإِنَّ َوَمن َيتَ  ٓأۡلِخَر  ٱ ۡۡلَۡومَ ٱ وَ  للَّ ]املمتحنة:  ﴾٦ۡۡلَِميدُ ٱ لَۡغَِنُّ ٱُهَو  للَّ
6] . 
املشكل متأثرا بام جرى من انقسامات طائفية مذهبية فكرية سياسية. ساعدت يف انتشار حركة  ومن ثم َترحل
ومن جانب آخر اتساع بقعة اإلسالم وضعف إدراك وفهم مدلول  26.الوضع يف احلديث وتعطيل الصحيح من األخبار
بقوله: عياض  القايض  لذلك  أشار  وجهه ..."العربية،  عىل  العرب  كالم  يفهمون  عرب  قوم  عىل  أوردها  والنبي 
 وترصفاهتم يف حقيقته وجمازه واستعارته وبليغه وإجيازه فلم تكن يف حقهم مشكلة ثم جاء من غلبت عليه العجمة داخلته 
 
23  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 3245. 
24 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
1109. 
25 Musfir ibn Gharm Allāh al-Dumaynī, Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah (Riyadh: Self-published, 1984), 
80–92. 
26 Ṣāliḥ ibn Aḥmad Būsaʿīdī, ‘Riwāyat al-Ḥadīth ʿinda al-Ibāḍiyyah: Dirāsah Muqāranah’ (Al al-Bayt 
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األمية فال يكاد يفهم من مقاصد العرب إال نصها ورصحيها وال يتحقق بإشاراهتا إىل غرض اإلجياز ووحيها وتبليغها 
 27".وتلوحيها فتفرقوا من تأويلها ومحلها عىل ظاهرها شذر مذر فمنهم من آمن به و منهم من كفر
ألفاظً  استشكلت  متباينة،  ومقاصدها  مفاهيمها  مدارس  حديثية  فظهرت  مدارسهم ا  ملعتقدات  ملنافاهتا 
والزهاد والزنادقة،  واملعتزلة،  والروافض،  واملرجئة،  واملفوضة،  فاخلوارج،  واملذهبية،  والسياسية،  ..الخ. .الفكرية، 
 وصفهم اإلمام ابن قتيبة بقوله: 
بروايتهم: ضعوا سيوفكم عىل " من احلديث فاخلوارج حتتج  فريق منهم ملذهبه بجنس  ...وتعلق كل 
 هم...، والقاعد حيتج بروايتهم: عليكم باجلامعة فإن يد اهلل عز وجل عليها. ئعواتقكم ثم أبيدوا خرضا
وإن زنى  :قال ؟وإن زنى وإن رسق  :قيل ،واملرجئ حيتج بروايتهم: من قال ال إله إال اهلل فهو يف اجلنة
رسق... بروايتهم: ،  وإن  حيتج  واملفوض  الفطرة..،  عىل  يولد  مولود  كل  بروايتهم:  حيتج  والقدري 
له ملا خلق  للسعادة  ،اعملوا فكل ميرس  السعادة فهو يعمل  أهل  أهل   ،أما من كان من  ومن كان من 
 28"... تهم: صلة الرحم تزيد يف العمرالشقاء فيعمل للشقاء..، ويتعلق القائلون بالبداء برواي
وقد بذل العلامء جهدا بناء يف إزالة اإلشكال ظهر بشكل بني يف كثري من إسهامات العلامء املعارصين لتلك 
أورد فيه أخبارًا متعارضة وأوجه  29"اختالف احلديث"املدارس ومن أبرزهم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ألف فيه 
التعارض بني األحاديث، ومن ثم قواعد اجلمع والرتجيح، والتوقف، والتقييد، واإلطالق، والعام واخلاص، وعزى 
 ذلك كله ملرونة واتساع معاين األلفاظ العربية. 
إلمام السيوطي ال يف احلديث ويمكن الوقوف عىل قول اكستشوَترحل البناء املؤسيس ملجاهبة ظاهرة اال 
 الذي خلص أمهيته وفوائده ودور من اعتنى به من العلامء حيث قال: 
بني " اجلامعون  األئمة  له  يكمل  ...وإنام  الطوائف  من  العلامء  مجيع  معرفته  إىل  ويضطر  األنواع  أهم  من 
الشافعي وهو أول من -احلديث والفقه واألصوليون الغواصون عىل املعاين الدقيقة، وصنف فيه اإلمام 
إفراده    -تكلم فيه ينبه هبا عىل بل ذكر مجلة منه يف كتاب األم    ،بالتأليفومل يقصد رمحه اهلل استيفاءه وال 
أي اجلمع يف ذلك. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة، قرص فيها باعه  طريقه
لكون غريها أوىل وأقوى منها وترك معظم املختلف. ثم صنف يف ذلك ابن جرير، والطحاوي كتابه مشكل 
 
27 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
28 ʿAbd Allah ibn Muslim Abū Muḥammad Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth, ed. Salīm ibn ʿĪd 
al-Hilālī (Cairo: Dār Ibn ʿAffān, 2009), 3–7. 
29 Muḥammad ibn Jaʿfar al-Kattānī, al-Risālah al-Mustaṭrafah Li Bayān Mashhūr Kutub al-Sunnah al-
Muṣannafah (Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah, 1986), 1:158. 
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ال أعرف حديثني متضادين فمن كان عنده "حسن الناس كالما فيه حتى قال: اآلثار، وكان ابن خزيمة من أ
 30".به ألؤلف بينهام يفليأتن
كانت جهود العلامء مقدرة ومتممة وبناءة وهادفة مستوعبة ملظاهر اإلشكال واالستشكال احلديثي، فإن كان 
يد ما  بنقله  قتيبة  ابن  أحسن  فقد  العلم،  هذا  ثمرة  واضع  الشافعي  إشكال اإلمام  من  واملكاين  الزماين  حميطه  يف  ور 
واستشكال للحديث بغض النظر عن ردوده وموقفه منها. فهو جهد مفيد نقل فيه بصورة بارعة املواقف املتباينة من 
احلديث الرشيف وأسباهبا والتي عزى معظمها للخالفات العقدية الفكرية. مما مهد الطريق لدراسة نقدية متكاملة النظر 
هو   فيام خيص فابن خزيمة  والطحاوي  خزيمة  ابن  العظيمني  اإلمامني  دراسة  يف  ذلك  تكامل  ولقد  احلديثي،  املشكل 
  ". ال أعرف حديثني متضادين فمن كان عنده فليأتني به ألولف بينهام"القائل: 
الطحاوي  كل   ،أما  وضع  اآلثار  مشكل  كتابه  يف  احلديثي  املشكل  ملفهوم  تطبيقيا  وتقعيدا  غربلة  أجاد  فإنه 
حديثني ظاهرمها التعارض يف موضوع واحد وباب واحد، ليتبعها بمرويات أخرى يف الباب بام صّح عنده من أسانيد، 
ما يؤدي إليه اجتهاده من معاين ومن طرق ثم جيري دراسة مقارنة بينها مجيعًا، ليستخلص من املقارنة يف هناية املطاف 
ويدفع  املختلفة،  بأسباهبا  املشكل  أنواع  لسائر  ذلك  يف  يتعرض  وهو  األحاديث.  بني  التعارض  أو  اإلشكال  إلزالة 
اإلشكال تارة بالتوفيق بني احلديثني، وذلك برشح وتوجيه املعنى وهو األكثر، وتارة ببيان النسخ، وأحيانًا بتضعيف أحد 
.وهبذا املنهج استطاع اإلمام الطحاوي أن جيمع بني رشح املعنى وبيان األحكام يف احلديث النبوي وإزالة .ني ورده.احلديث
 اإلشكال عنه يف وقت واحد ولعله أشار إىل ذلك بقوله: 
َواألََماَنِة علي" فيها  التثَبُّت  نقلها ذوو  التي  املقبولة  باألسانيد  املروية عنه  اآلثار  يف  َوُحْسِن وإين نظرت  ها 
ا وتبيان األََداِء هلا فوجدت فيها َأْشيَاَء مِمَّا َيْسُقُط َمْعِرَفتَُها َواْلِعْلُم بام فيها عن َأْكثَِر الناس، فامل قلبي إىل تأويله
قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج األحكام التي فيها ومن نفي اإلحاالت عنها وأن أجعل ذلك  ما 
َأْذُكُر يف  كل َباٍب منها ما َُيَُب اهللَُّ عز وجل يل من ذلك منها حتى أتى فِياَم َقَدْرت عليه منها َكَذلَِك  َأْبَواًبا 
..."31 
فقد كان مؤلفه مجلة فيام خيص العقيدة من األحاديث التي يف ظاهرها التشبيه والتجسيم ولقد  ،أما ابن فورك
فقد واجه نقدا شديدا انصب جله يف تضعيف الروايات يف كتابه،  .ظهر منهج املؤلف ومذهبه العقدي جليا يف تأويالته
كام اعتنى رشاح احلديث وعلامء األثر عامة  32لها. إضافة لتناوله أحاديث هي يف أصلها متشاهبة مما يعني ال طائل من تأوي
 
30 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, ed. 
Abū Qutaybah Naẓar Muḥammad al-Fāriyābī (Riyadh: Dār Ṭaybah, 2006), 2:196. 
31 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī, Sharḥ Mushkil al-Āthār (Beirut: Muʾassasah 
al-Risālah, 1994), 1:6. 
32  Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah, Darʾ Taʿāruḍ al-ʿAql Wa al-Naql, ed. 
Muḥammad Rashād Sālīm (Riyadh: Jāmiʿat al-Imām Muḥammad ibn Saʿūd, 1991), 3:302. 
 الفهم  جهة من وال وضعيفها  صحيحها بني والتمييز املعرفة جهة من ال واحلديث السنة ألئمة  ما واآلاثر واحلديث نابلقرآ اخلربة من  هلم يكن "...مل تيمية:  ابن قال
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بني  اجلمع  وأوجه  املرجوح  من  الراجح  وبيان  وتأويله  بتوضيحه  وقاموا  مصنفاهتم  يف  فبثوه  احلديث  مشكل  بعلم 
 . وآخروناملتعارض، وبيان الناسخ واملنسوخ، ومن أشهرهم ابن عبد الرب وابن تيمية والنووي 
وا اإلشكال  ظاهرة  كانت  العلمي، وإذا  وتكوينه  العقدي،  واجتاهه  الباحث،  بطبيعة  تتحدد  الستشكال 
واالجتاهات الفكرية والثقافية السائدة يف حميطه وعرصه. فضال عن قضايا تتعلق بمصالح ترشيعية، فإن قضية اإلشكال 
بشكل ملموس يف  أصبحت تأخذ طورا آخر يف الواقع املعارص متأثرًة بام يشهده العامل اإلسالمي من غزو فكري ساعد
أحاديث  فاستشكلوا  النبوية  للسنة  كتبه األقدمون من خمالفاهتم  للحديث الرشيف، مستفيدا مما  املوجه  النقد  كثري من 
عصت أن تتامشى مع ما ينشدونه من احلضارة والتمدن والفكر واإلبداع فلم تسق لقلوهبم كثريا من األحاديث كحديث: 
سحر النبي »وحديث:  35،«وحديث الذباب» 34، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»وحديث:  33« أكثر أهل النار من النساء»
»،36  :وهلم جرا. وهذا مما لبس عليهم، ... 37، «ذاهنائسجود الشمس واست»وعامة أحاديث الطب النبوي، وأحاديث
الرصح  هذا  يف  املتمثلة  الفكرية  التقدمية  تلك  عنها  تولدت  التي  واحلداثة  العرصانية  من  يدعونه  ما  مع  تعارض  أو 
التكنلوجي العاملي. ويف أم أفكارهم أن الغرب مل حيقق تلك النقلة الكونية إال بعد أن َتلص من الرجعية الدينية التي 
متط الذي دعا أصال إلعامر األرض واستكشاف تتناىف مع  والدين اإلسالمي  الغرب  ديانة  لبات احلداثة، وشتان بني 
 
 فعله  كما  ظواهرها على جتري ويقولون: معانيها يفوضون واترة اآلاثر مشكل على الكالم ف وأمثاله فورك ابن فعله كما  التأويل أهل طريقة خيتارون اترة هؤالء نكا
 كذب   هو ما املشكلة األحاديث ف يدخلون دق وهؤالء وأمثاله  عقيل ابن كحال  اترة وهذا اترة هذا فيجحون اجتهادهم خيتلف واترة ذلك ف وأمثاله يعلى أبو القاضي
 أيب كالقاضي  أتباعه وأئمة  األشعري طريقة وهذه املعراج ليلة اليقظة  ف كان  فيظنونه منام رؤاي  يكون  أن مثل اإلشكال يدفع  لفظ له وما  موضوع أنه يعرفون وال موضوع
 وأمثاهلما.  اإلسفراييين إسحاق وأيب بكر
33 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
132. 
34  Roudlotul Firdaus Fatah Yasin, ‘Shubuhāt Ḥawla al-Marʾah Fī al-Sunnah: Dirāsah Li Namādhij 
Mukhtārah Wa al-Radd ʿAlayhā Fī Ḍawʾ al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Musharrafah’ (International Islamic 
University Malaysia, 2006); al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah 
Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, no. 6686. 
 ف بكالريوس حتمل األصل مغربية املرنيسي، فاطمة املعاصرات من احلديث رد من أبرز من وكان املرأة، حقوق مع يتناىف ابعتباره للحديث جديد استشكايل أسلوب
 هذا  ردت السنة، ف النساء كراهية  ظاهرة ابسم عنوان حيمل الرجال، وصفوة  احلجاب عنوان: حتت كتاب  هلا اخلامس، حممد جبامعة حماضرة وهي السياسية العلوم
 ابلزور. شهد أن بعد جلده  اخلطاب بن عمر أن مدعية بكرة أيب  اجلليل الصحايب ف ابلطعن احلديث
35  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 2600. 
36 al-Bukhārī, no. 5433. 
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ومن أهم أسباب التطور املمرحل عظمة اهلل تعاىل وجعل كل ذلك آية تساعد عىل تثبيت وترقية اإليامن به سبحانه وتعاىل، 
 الستشكال احلديث: 
 ملدلول املتون احلديثية  ضعف امللكة اإلستيعابية  2.1.1
بل إن أحواهلم تتغري  ،والعملفقد كان هو املبني ألصحابه املشكالت، وقد اَتذوه قدوة يف القول 
حيث بني فيه أن  «نافق حنظلة»بقوله:  إذا غابوا عنه وهو بني أظهرهم، يشهد بذلك حديث حنظلة األسدي
يف القلب، وأن جمرد البعد عن وجهه جيعل الرصاع خيالج  االطمئنانجمرد النظر لوجه النبي أكرب دافع لبعث 
قلب املَفاِرق. هذا فضال عن قوله وفعله وتقريره. وال عجب يف ذلك ملا يتسم به من مجال خلقي رفيع وأدب 
فمن باب أوىل بعد حلاقه بالرفيق األعىل أن تصاب األمة نفاقا رباين متكامل. فإن عّد حنظلة أمل فراقه اللحظي 
النبي ذلك بقوله:   38.بجلل ثم جيئ أقوام   ،ثم الذين يلوهنم  ،ثم الذين يلوهنم  ،خري الناس قرين»ولقد بني 
ويمينه شهادته يمينه  أحدهم  الشيخان  «.تسبق شهادة  الرتمذي:    .أخرجه  بعدهم »وعند  من  قوم  جيئ  ثم 
السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ثم   ،أحسنوا إىل أصحايب»وعند ابن حبان:   39"،يتسمنون وحيبون 
الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل عىل اليمني قبل أن يستحلف عليها ويشهد عىل الشهادة 
ايب لتوجيهات النبوة لذلك فكلام تباعد زمن النبوة اتسعت دائرة الضعف االستيع 40« .عليها يستشهد قبل أن 
حتيى األمة بام يفيض اهلل تعاىل عليها يبعث من جيدد هلا دينها عىل رأس كل مائة من السنني حتى يبعث فيها 
 .روح التوجه السليم يف العمل واملعتقد
 اخلالف املذهبي  2.1.2
كان لظهور املدارس الفكرية والسياسية اليد الطوىل يف زيادة املشكل احلديثي، فقد ردوا كثريا من 
األخبار لعدم توافقها وما يعتقدون فأدى ذلك بدوره لتأويالت فاسدة وحتليالت أبعد للخيال منها للحقيقة 
 وصفهم ابن قتيبة بقوله: 
تدبرت" اهلل-وقد  فوجدهت  -رمحك  الكالم  أهل  يعلمون، مقالة  ال  ما  اهلل  عىل  يقولون  م 
غرَيهم يف النقل وال يتهمون آراءهم يف التأويل ومعاين  الناس بام يأتون...، ويتهمون ويفتنون
لطائف احلكمة وغرائب اللغة ال يدرك بالطفرة، والتولد،  الكتاب واحلديث وما أودعاه من
ا املشكل منهام إىل أهل العلم هبام والكميّة، واألينية؛ ولو ردو والعرض، واجلوهر، والكيفية،
املنهج هلم  األتباع  وضح  وحب  الرياسة  طلب  ذلك  من  يمنع  ولكن  املخرج؛  هلم  واتسع 
 
38 Ahmed Elmogtaba Bannga, ‘Athar al-Siḥr Fī al-Iḍṭirābāt al-Nafsiyyah: Qirāʾat Fī Thanāyā al-Naṣṣ al-
Nabawī’, Majallat Markaz Abḥāth al-Īmān 4, no. 16 (2004): 110–46. 
39 Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, ed. Bashar Awwad Maʿruf (Beirut: Dar al-
Gharb al-Islami, 1998), no. 2302. 
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باملقاالت؛ والناس أرساب طري يتبع بعضها بعضـًا، ولو ظهر هلم من يدعي  واعتقاد اإلخوان
لوجد عىل ذلك أتباعـًا  ةمعرفتهم بأن رسول اهلل خاتم األنبياء، أو من يدعي الربوبي النبوة مع
باهلم أكثر  أمٍر واحد يف  وأشياعـًا....، فام  اثنان من رؤسائهم عىل  الناس اختالفـًا ال جيتمع 
 41"الدين؟
 التشهري باملدارس احلديثية  2.1.3
حيث تعرضت مدرسة احلديث التي ُسلَِق رجاهلا بألسنة حداد من قبل أهل األهواء وأصحاب 
 املذاهب الفكرية اهلدامة بقوهلم: 
ورضوا بأن يقولوا فالن عارف بالطرق  ،ومن احلديث باسمه  ،...قد قنعوا من العلم برسمه"
وما ظنكم برجل منهم حيمل عنه  :قالوا ،أو عامل بام علم ،وزهدوا يف أن يقال عامل بام كتب ،وراوية للحديث
 : فقال  ،سئل يف مأل من الناس عن فأرة وقعت يف بئر ،العلم وترضب إليه أعناق املطي مخسني سنة أو نحوها
وإذا كان كثري  43دهم أنفقكان عن 42وكلام كان املحدث أموق  :قالوا ،.. مع أشياء يكثر تعدادها.البئر جبار 
 ، وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد حدة وعرسة يف احلديث هتافتوا عليه ،والتصحيف كانوا به أوثق  اللحن
 45".ويلبسه ويطرح عىل عاتقه منديل اخلوان 44ولذلك كان األعمش يقلب الفرو 
، وهي حصيلة اخلالف الفكري ومن ثم بثت أحاديث ذات أسانيد مردودة مل تثبت عن النبي 
اهلدام والتي عصفت بالعامل اإلسالمي يف عرص الرواية وكان من أخطرها ما أودعه الوضاعون والقصاصون 
من توليفات حديثية من نسيخ خميلتهم وسامهوا بدورهم يف تعطيل وحجب العامة من فهم الصحيح من 
 
41 Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth, 2009, 13. 
42 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, 10:350. 
 والثبات. احلزم القليل البكاء السريع وقيل: غيه، معىن له يسل األُحق وقيل: اخلُُلق، السيء أقوال: ثالثة وفيه غباوة، ف ُُحق املوق
43 Ibn Manẓūr, 10:357. 
 فيه. ورغب روجها تنفيقاً: السلعة ونفق انتشرت. إذا اإلبل: أنفقت اجملاز: ومن راجت. أي: سوقهم نفقت القوُم: وأنفق واشتهر، راج أنفق:
44 Ibn Manẓūr, 15:151. 
 فرو. تسم مل كذلك  تكن مل  فإن وبر أو صوف عليها جلد من ُجبة
45 Abū al-Futūḥ Nāṣir al-Dīn ibn ʿAbd al-Sayyid al-Muṭarriz, al-Mughrib Fi Tartīb al-Muʿrib (Aleppo: 
Maktabah Usāmah ibn Zayd, 1979), 1:275. 
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صنوانا داعام لصفوف أهل البدع ودورهم  ذوهااَتاحلديث حيث شغلوهم بوعودات كاذبة وإهلامات خاوية 
 يف احلرب الفكرية عىل احلديث وأهله.
 عدم األخذ بأسباب ورود احلديث  2.1.4
للبيان املزيل لوجه اإلشكال فإن أسباب ورود احلديث هي  إن كان احلديث املشكل يف حاجة 
بطة هبا وأصبحت تقام خري معني يف كشف أوجه اإلشكال حيث إن العديد من األحاديث هلا مناسبات مرت
 عىل أساسها قواعد ترشيعية، قال ابن الصالح: 
من أهم أنواع علم احلديث وإنام زل كثري من الرواة وومهوا ملا مل يقفوا عىل ذلك وقد ردت "
عائشة ريض اهلل تعاىل عنها عىل األكابر من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم بسبب إغفاهلم سبب 
احلديث، فإن قيل أي فائدة هلذا النوع من أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب؟ قيل 
حديث:  فائد يف  كام  السياق  من  املعنى  فهم  أو  السبب  حمل  َتصيص  عدم  رش »ته  الزنا  ولد 
  "أو غري ذلك. 46«الثالثة
ثالثة»حديث:  وكذلك   يف  وحديث:  «الشؤم  آدم عىل صورته»،  اهلل  اإلحاطة   «خلق  عدم  فإن 
 بأسباهبا يفسد مفهوم املقاصد اإلسالمية يف العقيدة والرشيعة.
 الضعف اإلدراكي ملدلوالت اللغة العربية:  2.1.5
حيث دخل يف اإلسالم غري العرب فأجيز رواية احلديث باملعنى مما كان ذا أثر فعال يف استشكال 
لعدم   احلديثية،  األلفاظ  راوي   االلتزام بعض  يكون  أن  رشوطها  أبرز  من  والتي  باملعنى  الرواية  بضوابط 
قادير التفاوت بني األلفاظ. احلديث باملعنى عاملا عارفا باأللفاظ ومقاصدها خبريا ملا حييل معانيها بصريا بم
ألهل العربية لغة وألهل احلديث لغة ولغة أهل العربية أقيس وال نجد بدا من إتباع "وقال القاسم بن سالم: 
 وقد أجاد الدمشقي يف وصف مسالب الرواية باملعنى بقوله:  47".لغة أهل احلديث من أجل السامع
اختالف " عىل  منها  وشكوا  العلامء  من  كثري  برضرها  أحس  قد  باملعنى  الرواية  أن  واعلم 
علومهم غري أن معظم رضرها كان يف احلديث والفقه لعظم أمرمها وقد نسب لكثري من العلامء 
اَتذها كثري من خصومهم ذريعة للطعن فيهم واالزدراء .األعالم أقوال بعيدة عن السداد..
 
46 Muḥammad ibn ʿAbd Allah Badr al-Dīn al-Zarkashī, al-Nukat ʿalā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ (Riyadh: 
Aḍwāʾ al-Salaf, 1998), 1:70. 
47 Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sakhāwī, Fatḥ al-Mughīth Bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth (Maktabah 
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هبم، ثم تبني بعد البحث الشديد والتتبع أهنم مل يقولوا هبا وإنام نشأت نسبتها إليهم من أقوال 
 48".رواها الراوي عنهم باملعنى فقرص يف التعبري عام قالوه فكان من ذلك ما كان
 واإلسالم التداخل املعريف بني احلضارة الغربية  2.1.6
استشكال  يف  أثرًا  اليونانية  احلضارة  أصحاب  الكالم  أهل  بمجادلتها  املعتزلة  ملدرسة  كان  إن 
العامل املعارص  فإن األمر تفاقم يف  يتناىف مع املحسوس املشاهد.  الغيبية واعتباره  حديث اآلحاد يف األمور 
مؤكدة للقرآن الكريم فأصبح يطعن يف أحاديث حمكمة داخلة يف صميم الترشيع اإلسالمي وهي يف ذاهتا 
املرشكات،  زواج  حتريم  وأحاديث  الزوجات،  تعدد  يف  كاألحاديث  له.  مبينة  أحاديث  أهنا  عن  فضال 
وأحاديث اجلهاد، واحلجاب، وقتل املرتد ...وهلم جرا. أصبحت أحاديث مستشكلة يتناىف مضموهنا مع 
دة الثقافة الغربية يف املجتمع املسلم مفهوم العرص. يالحظ ذلك بشكل جيل ما كتبه وكالء املسترشقني وأعم
 .كطه حسني، وزكي مبارك، وحممود أبو رية، وسابقيهم من اهلنود الذين عىل رأسهم السري أمحد خان
 واستشكال املصطلح  إشكال  2.2
 :يكمن إشكال املصطلح يف أمرين اثنني
  االصطالح داخل ت  2.2.1
وجه  كان  فإن  احلديث.  وخمتلف  واخلفي  واملجمل  واملتشابه  املشكل  بني  التداخل  هذا  يكون 
جزءًا من املشكل احلديثي مع  باعتبارهالعالقة تنظريا وتطبيقا تكثر تداخالهتا بني املشكل وخمتلف احلديث 
الة املقارنة بني وجود بعض الفوارق واخلصوصية. فإن العالقة من حيث التطبيق تتعرس إن مل تتعذر يف ح
املشكل واملتشابه حيث إن املتشابه وإن سلمنا نظريا بإمكانية وجود العالقة بينه وبني املشكل يف أوجه خفاء 
املراد، فإن لكل من املصطلحني ميدانه العامل فيه. فإن املتشابه لتعلقه باألخبار الغيبية التي يستحيل إدراك 
املتشابه ال طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد احلقية  - امن هبامعانيها بالطلب والتأمل مع لزوم اإلي
مع ذلك فقد وقع خلط بني مرامي املشكل واملتشابه من احلديث، ولعل أشهر من انتهج ذلك ابن فورك  -فيه
ذكر األحاديث التي أشكلت عىل العلامء بسبب التشبيه يف الصفات، فتعرض يف كتابه مشكل احلديث وبيانه، 
الدعاء »، كحديث: -التشبيه غري –هلا بالرشح والتأويل، مع التطرق قليال لألحاديث املشكلة بأسباب أخرى 
 ومن هنا يظهر إقحام التأويالت يف أحاديث  49. «..وغريمها.لطم موسى عني املَلك»، وحديث: «يرد القضاء
 
48  Ṭāhir ibn Ṣāliḥ al-Dimashqī al-Jazāʾirī, Tawjīh al-Naẓar Fī Uṣūl al-Athar (Aleppo: Maktabah al-
Maṭbūʿāt al-Islāmiyyah, 1995), 2:755. 
49 Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Fūrak, Mushkil al-Ḥadīth Wa Bayānuhu (Beirut: ʿAlam al-Kutub, 1985). 
 إىل والصواب النصح حتري على به ابتدأن  مبا إلمتام ووفقنا مبطلوبكم- هللا أسعدك -وفقت فقد بعد  )أما فيقول: الكتاب  خطبة ف  نفسه املصنف  يؤكده الكالم هذا
 وخصوا الدين، ف الطعن على امللحدون به يتسلق مما التشبيه ظاهره يوهم مما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن املروية  األحاديث من اشتهر ما فيه  نذكر كتاب  إمالء
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واألوىل فيه الفصل املبني بينه وبني املشكل ولعل  50غيبية تتعلق بالتشبيه الذي ال وجه للتأمل يف إدراك معانيه، 
لتستنري هبا طريق األمة  السنة األخرى  ميادين  الباحثني واستخدامها يف  فائدة وتوفري جهد  يف ذلك عظيم 
ستشكاالت الذي بات يظهر يوما بعد يوم جراء وتستبني هبا معامل السنن ومن ثم تضييق اخلناق عىل باب اال 
ما َتر به األمة من عرصنة وحداثة أثقلت كاهل النصوص املقدسة ووضعت اللوم عىل تلك القيود الرشعية 
 باعتبارها يف أنظارهم املعطل األوحد يف سبيل رقي األمم والشعوب. 
املشكل وأشار بذلك الرسخيس   ،أما اخلفي واملجمل بينها وبني  أكثر شبها  فإن أوجه التداخل 
 بقوله: 
وفوقه  51حكم اخلفي اعتقاد احلقية يف املراد ووجوب الطلب إىل أن يتبني املراد، "
املشكل... مأخوذ من قول القائل أشكل عىل كذا أي دخل يف أشكاله وأمثاله كام يقال أحرم 
أي دخل يف احلرم... وهو اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله عىل وجه ال يعرف املراد 
ضهم إال بدليل يتميز به من بني سائر األشكال. واملشكل قريب من املجمل وهلذا خفي عىل بع
فقالوا املشكل واملجمل سواء، ولكن بينهام فرق فالتمييز بني األشكال ليوقف عىل املراد قد 
يكون بدليل آخر وقد يكون باملبالغة يف التأمل حتى يظهر به الراجح فيتبني به املراد فهو من 
من   قريب  الوجه  أشكاهلا   ،اخلفيهذا  ويف  الصيغة  يف  التأمل  إىل  احلاجة  فهناك  فوقه  ولكنه 
وحكمه اعتقاد احلقية فيام هو املراد ثم اإلقبال عىل الطلب والتأمل فيه إىل أن يتبني املراد فيعمل 
 به. 
وأما املجمل فهو ...لفظ ال يفهم املراد منه إال باستفسار من املجمل وبيان من 
إما لتوحش يف معنى االستعارة أو يف صيغة عربية مما يسميه أهل جهته يعرف به املراد وذلك 
األدب لغة غريبة. وموجبه اعتقاد احلقية فيام هو املراد والتوقف فيه إىل أن يتبني ببيان املجمل 
إىل  قائم واحلاجة  املشكل  املراد يف  فإن  املشكل  املجمل فوق  أن  ليبينه.. وتبني  استفساره  ثم 
وامل والتفسري َتييزه من أشكاله  بالبيان  املراد  توهم معرفة  فيه  قائم ولكن  املجمل غري  راد يف 
وذلك البيان دليل آخر غري متصل هبذه الصيغة إال أن يكون لفظ املجمل فيه غلبة االستعامل 
تعاىل   قوله  َم  ملعنى  فمثال  َبٰواْ ٱ﴿َوَحرَّ ]البقرة:  ۚ  لرِّ الربا عبارة عن [ 275﴾  فإنه جممل ألن   ،
أصل الوضع وقد علمنا أنه ليس املراد ذلك فإن البيع ما رشع إال لالسرتباح وطلب الزيادة يف 
 
 وجه  ودفع أتويلها ف يبدأ مث منه، قريب أو املعىن بنفس وردت الت األحاديث كل  إليه ويضيف واإلشكال، للتشبيه  موضعاً  كان  الذي ديثاحل يذكر أنه هو كتابه
 عنها.  اإلشكال
50 al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, 1:169. 
 منه. املراد على ابلوقوف واالشتغال الطلب برتك والتسليم احلقية اعتقاد فيه واحلكم عليه فيه اشتبه ملن منه املراد معرفة رجاء انقطع املتشابه
51 al-Shāshī, Uṣūl al-Shāshī, 1:80. 
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الزيادة، وإنام املراد الزيادة اخلالية عن العوض يف بيع املقدورات املتجانسة واللفظ ال داللة له 
 52"عىل هذا فال ينال املراد بالتأمل.
  مفهوم إشكال واستشكال احلديث  2.2.2
بام أن الناس يتفاضلون يف قرائحهم وأفهامهم كتفاضلهم يف صورهم وألواهنم ومجيع أمورهم 
عن غري قصد منه  عما سموأحواهلم فربام يسمع الراوي حديثا فيتصور معناه يف نفسه بألفاظ أخر بخالف 
كة التي تقع عىل إىل ذلك. وذلك أن الكالم الواحد قد حيتمل معنيني وثالثة، وقد تكون فيه اللفظة املشرت
نرض اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب »: لذلك كان الضابط فيه قوله  53.اليشء وضده
حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم: إخالص العلم هلل، ومناصحة أئمة املسلمني، 
 ف 54« .ولزوم مجاعتهم فإن الدعوة حتيط من ورائهم
قضية الفهم ملراد قول النبي حتتاج لسالمة النية واملنهج واملعتقد وهذا ما برز فيه الصحابة رضوان 
اهلل عليهم فندرت عندهم األلفاظ املشكلة وانحرصت يف دائرة اللبس اخلفيف رسعان ما زال بزوال مؤثره 
فََسۡوَف ﴿صود قوله تعاىل: هي أم املؤمنني أشكل عليها قوله من نوقش احلساب هلك فتبني هلا أن مق فها
يَِسرٗيا  ِحَساٗبا  هو العرض. وغاية مايف األمر أنه مل تكن هنالك استشكاالت  [8]االنشقاق:   ﴾٨ُُيَاَسُب 
يف األخبار كمفهوم اهلالك، والتباس معنى الظلم، أما ما وقع  االلتباسلقضايا الغيب واملتشابه وإنام انحرص 
أو من قبيل اخلاص والعام، أو  55بينهم من استدراكات تصحيحية فإنه يف غالبه من قبيل الناسخ واملنسوخ، 
 ..وهلم جرا. .من قبيل عدم العلم بأسباب الورود
دائرة احلديث املشكل وذلك حلضور عوامله إال وأن اتسعت  -الصحابة-وما أن رحل هذا الرسب الصايف
وهذه -ودواعيه. فإن كان املعول عليه يف املشكل احلديثي طبيعة الفرد الشخصية واعتقاده وفكره ومن ثم البيئة املحيطة 
االستشكال معاول  ّأَجلِّ  من  ذاهتا  حد  هي   فضال  -يف  فتلك  واملستشكل.  املشكل  بني  واملعنوية  اللفظية  املداخلة  عن 
 
52 al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, 1:169. 
53 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tanwīr al-Ḥawālik Sharḥ Muwaṭṭāʾ Mālik (Egypt: 
al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), 1:232; Yaḥyā ibn Sharaf Abū Zakariyyā al-Nawawī, al-Minhāj 
Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1972), 3:151. 
 من  إعفاءها يريد أن عندي حيتمل الباجي: وقال لتكثر، وفروها معناها عبيدة: أبو قال اللحى إعفاء اللحا" وأعِّفُّوا الشوارب "قصوا وسلم: عليه هللا صلى كقوله
 طالت إذا اللحية عن مالك وسئل القبضة عن فضل ما اللحية من أيخذان كان  أهنما هريرة وأيب عمر بن عن روي وقد قال برتكه، مبأمور ليس أيضا كثرهتا  ألن اءاالحف
 لتوفي  الداعمة األخرى الرواايت ورود ال ولو األلفاظ تلك من  املرادة املعاين  حتدد ضوابط إىل حيتاج اللفظ أن على يدل وهذا ويقص. منها  يؤخذ  أن أرى قال جدا
 ومعناها ووفروا وارجوا وأرخوا وأوفوا أعفوا رواايت مخس "...فحصل بقوله: النووي اإلمام ذلك وأابن السواء على والرتك للحلق دليال ولكان قائم املشكل ألصبح اللحية
 ألفاظه"  تقتضيه الذي احلديث من الظاهر هو هذا حاهلا على تركها كلها
54 al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, n0. 2657. 
55 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Abnāsī, al-Shadhā al-Fayyāḥ Min ʿUlūm Ibn al-Ṣalāḥ (Riyadh: Maktabah al-
Rushd, 1998), 2:460. 
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جتسدتالع  والتي  احلديثية.  املشكالت  دائرة  وتوسيع  لتعميق  أدت  التي  سياسية   -العوامل-وامل  فكرية  مذهبية  يف 
أرهقت كاهل املتون احلديثية وجعلت منها عرضة خلالفاهتا املذهبية والفكرية والسياسية. ومازالت جتدد االستشكاالت 
املواتية   البيئية واالجتامعية  العوامل  بتجدد  أكثر احلديثية  كونية، وحقوق مدنية  تكنلوجيا  العرص من  به  ما يشدوا  فإن 
املنضبطة تصادمت يف بعض األحيان مع  الفردية، واحلرية االعتقادية غري  والطفل، واحلقوق  املرأة  قضايا  تركيزا عىل 
تل  مع  تتناىف  زعمهم  يف  التي  النبوية  األحاديث  من  كثري  يف  للتشكيك  بدوره  أدى  مما  املقدسة  املسلامت الثوابت  ك 
واملتطلبات العرصية فأصبح رجم املحصن، وقطع السارق، وتعدد الزوجات، واحلجاب، ينظر إليها بأهنا قضايا تتناىف 
 مع الروح العرصية ومن أبرز أسباب االستشكال املعارص: 
بجلباب احلضارة املعارصة، فام أن جيدوا نصا مردودا  املتعلقنيمنهج االنتقاء: وهو مذهب برز فيه كثري من  .أ
ال يفلح »: أو رأيا يدعم قضاياهم إال وهرولوا إليه تيمام وفرحا، وقس عىل ذلك حديث أيب بكرة يف قوله 
 56« .ةأمراقوم ولوا أمرهم 
الفكرية املعارصة: فإن روح العرص والتئام العامل يف بوتقة موحدة إعالميا جعل أوجه املقارنة كثريا ما تؤدي  .ب
عقبة  -يف نظرهم –لتحميل ما حلق بالعامل اإلسالمي من َتلف إىل عقدة املوروث الديني التليد الذي أصبح 
من الغريب  التحرر  عىل  قياسا  املعارص،  العامل  هذا  أمام  املنهج   كأداة  أن  تغابوا  أو  عليهم  وغاب  الكنيسة. 
اإلسالمي منهج حياة متكامل وفيه خصوصية َتيزه عن غريه من الرساالت. وهو الذي دعا للنظر يف الكون 
َوِِف ﴿َويِف اأْلَْرِض }املفتوح واالستفادة من مظاهر الطبيعة التي حباها اهلل تعاىل بتلك املعطيات قال اهلل تعاىل: 
ۡرِض ٱ
َ




 .[21-20]الذاريات:  ﴾٢١َوِِفٓ أ
إن هذا التطور املرحيل للظروف البيئية التي عصفت بالعامل اإلسالمي منذ بدايته وما زالت جعلت قضايا 
ألن يفهم منه يف الواقع املعارص استشكال  احلديث املشكل تتمرحل وفق املؤثرات املحيطة حتى أصبح املصطلح أقرب
امليزان  نقد احلديث وأصبح  تولد قواعد يف  املواتية عىل  البيئة  لألحاديث بدال من إشكاالت حديثية. حيث ساعدت 
العقيل له عوامل مساعدة ظن واضعوها أهنا أساسة يف تطوير املجتمع وقيادته لعامل التمدن فاستشكلت أحاديث تتعارض 
االجتامعي كام أسلفنا يف البحث أعاله، ومن ثم رمي ناقلوه من  والرفاهاحلقائق العلمية، والتقدم التكنلوجي  عقليا مع
والشيعي، أرباب احلضارات من مسترشقني ومنظامت حقوقية وقرآنيون وعرصانيون فضال  قبل أذناب الفكر االعتزايل
 
56  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 4163; Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), 13:56. 
 رسول  بلغ ملا  قال  معهم فأقاتل  اجلمل أبصحاب  أحلق أن كدت  ما  بعد اجلمل أايم وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول من مسعتها بكلمة هللا نفعين  لقد قال: بكرة أيب عن
 وذلك ابلكذب احلديث راوي بكرة أبو الصحايب رمي لقد «امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن»  قال: كسرى  بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل أن وسلم عليه هللا  صلى هللا
 من أحد  هبا يقل  ومل وغيهم، املرأة حقوق دعاة  استشكلها شبهات هذه ابلقذف،  التوبة عن المتناعه شهادته ورد احلد املؤمنني أمي ضربه مث ومن  ابلزن، املغية لقذفه
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عن التيار العلامين املعارص. رموا ناقلوا األخبار بأهنم زادت اهتامماهتم بالنقد اخلارجي دون النظر يف مقاصد تلك األلفاظ 
شكل احلديثي وهذا ما سيناقشه املحور التايل بعون اهلل احلديثية، عليه فإن احلاجة ماسة إللقاء نظرة عن القواعد يف نقد امل
 تعاىل.
 األحاديث املشكل  ضوابط نقد  .3
أسانيد املتون احلديثية املشكلة يف كتب املتون، والرجال، والعلل، والرشوح احلديثية،  بعد السرب يف عدد من
وكتب التخريج احلديثي، تبني أن قضية اإلشكال تعددت أسباهبا وهي يف جمملها تنحرص يف مضمونني اثنني ما يتعلق 
ضمون الثاين تتعدى فيه قضية املشكل إىل قضية بالسند واملتن، والثاين: اختالف قواعد القراءة لأللفاظ احلديثية. وهبذا امل
احلديثية للمتون  آنفا  -استشكال  مر  العامل   -كام  شهد  التي  املمرحلة  البيئية  الظروف  يف  التأمل  عند  جليا  يظهر  وهذا 
احلديثية، اإلسالمي من خالهلا انقساماته املذهبية الفكرية. والتي ساعدت بدورها عىل توليد قواعد متباينة يف قراءة املتون 
األمر الذي ما انفكت تعاين منه األمة اإلسالمية. سيام يف الواقع املعارص الذي شهد استشكاالت غلب عليها طابع امليزان 
العقيل املجرد والذي ظن واضعوه أنه أساس يف تطوير املجتمع وقيادته لعامل التمدن. فاستشكلت عىل أساسه أحاديث 
زعمهم  –تتعارض   التكنلوجي،    -يف  والتقدم  العلمية،  احلقائق  أطلقها   والرفاهمع  محلة  من  جزء  وهي  االجتامعي. 
املسترشقون وقفى آثارهم فيها طائفة من املسلمني َوَسُمُوا فيها نقلة األخبار بأن ُجلَّ اهتامماهتم تعلقت بالنقد اإلسنادي 
 57. دون النظر يف مقاصد األلفاظ احلديثية
الذي جاء خاَتا ومستنبطا الضوابط ذات املنهجية العلمية املتبعة  تلك املداخلة التمهيدية للمبحث وبناء عىل
تقعيدًا   بدوره  يعد  والذي  املشكلة  الرواية  نقد  من   واملاميزة  ةللمفاصليف  داخلها  وما  املشكلة  األلفاظ  بني  املضبوطة 
النقدية  التعريفي لكل مصطلح ومن ثم إظهار الضوابط  نتيجة عالقة تشابه يف وجه من وجوه املحتوى  مصطلحات 
 والعقلية الفاعلة يف قراءة األلفاظ املعنية باملشكل مما ارتأيت أن خيدم البحث من عدة جوانب أمهها: 
 املجاالت التي تكثر فيها األلفاظ احلديثية املشكلة ومدى عالقتها بالعلوم الدينية املختلفة. إبراز  .أ
احلد من ظاهرة ازدياد اإلشكاالت احلديثية لطاملا قسام كبريا منها تعلق باإلدراك الذهني الذي يف حد ذاته  .ب
 فسيولوجية. متأثرا بعوامل عقدية تعبدية نفسية بيئية 
اديث الغيبية التي جماهلا التشبيه الذي جيب اإليامن به مع استحالة إدراك كنهه مما ال طائل إخراج كثري من األح .ج
 للبحث خلفه وهي من مسلامت األمة التي ال تقبل التشكيك واملجادلة. 
دراسة أسانيد ومتون األلفاظ املشكلة، وانطالقا من ذلك فإن ضوابط نقد املشكل احلديثي تتمحور حول: 
الشمولية يف دراسة "الضوابط العقلية يف نقد املتن. التكامل املمرحل لنقد املتون املشكلة أسباب ورود احلديث، النظر يف 
 
57 Muhammad Mustofa al-Azami, Dirāsāt Fī al-Ḥadīth al-Nabawī Wa Tārīkh Tadwīnīhi (Riyadh: Shirkah 
al-Ṭibāʿah al-ʿArabiyyah al-Saʿūdiyyah al-Maḥdūdah, 1981), 1:41. 
 الفكري  االستعمار جراء خبيثة ونوااي  فهم سوء على قائمة ولكنها وفهم، علم على مبنية ليس وهي قدميا، السنة منكري حجج تعدو  ال حديثا السنة منكري حجج إن
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حسب – ووفق هذه النظرية تبني  ".املتون املشكلة، التداخل املعريف ملصطلح املشكل، ضوابط القراءة يف املتون احلديثية
 :ية لأللفاظ احلديثية املشكلة تتمثل يف القواعد التاليةأن أبرز الضوابط النقد  -اهلل من فهم اما رزقن
 ضابط تداخل املصطلحات  3.1
تنبني الدارسة املنهجية أي كان نوعها يف أساسها عىل حتديد التعاريف االصطالحية مما يسهم بدور بناء يف 
دراسة متكاملة بعيدة من التداخل. ولقد أرشنا يف املحور السابق لقضية تداخل املصطلح وإسهاماته يف قضايا املشكل 
َتييز وجوه اإلشكال من االستشكال ضف إىل ذلك دوره يف احلديثي. ويتناوله البحث يف هذا املحور كضابط فاعل يف 
تتعلق باحلديث الرشيف الذي حيوي جانب  حتديد مفهوم اإلشكال وحرص مراميه ومقاصده. سيام أن قضية املشكل 
ى عىل البيان والتأكيد للقرآن الكريم. وهو يف ذات الوقت اجلانب التطبيقي لإلسالم عمال ومعتقدا. فإنه هبذا املفهوم انبن
 الكامل والوضوح والسهولة. 
جيدها   احلديثية  املصطلحات  ضوابط  يف  وهي  طضوابوالناظر  الرشيف  احلديث  مع  التعامل  - يف 
أكرب معني عىل حتديد ميادين العمل للمشكل وما داخله من املتشابه، واخلفي...الخ. إن كان املشكل ال  -املصطلحات 
عني والذي له ارتباط وثيق بنقلة األخبار وإدراكات القراء فقد يكون سبب يعدوا مرحلة اللبس يف متن لفظ احلديث امل
من » اللبس خطأ يف النقل وهو يف ذات الوقت نتج عن قراءة الراوي اإلدراكية له وخذ عىل ذلك مثاال قول أيب هريرة: 
توضأ اغتسل ومن محل جنازة  ميتا  يكو 58. «غّسل  وقد  معينة،  زاوية  لقراءته من  نتج  لبس  ناتج عن فهو  اللبس  ن هذا 
مع   متعارضا  ظاهره  فيام  وهذا  واملعقول  املنقول  بني  أو  واملنقول،  املنقول  بني  املقارنة  أو   ،القرآنالقراءة  احلديث،  أو 
فإن وجه الشبه والتداخل تكمن يف نوعية اللبس بني املشكل وغريه من املصطلحات والوجه  االتاريخ، أو العقل. لذ 
احلامل للتفريق من حيث العمل. فإن اإلشكال ال يعدوا اللبس فيه إال يف الواقع املحسوس من عامل الشهادة وهو متضمن 
القته مع املتشابه فإنه ال وجه من حيث واخلفي وخمتلف احلديث من وجوه مع فوارق يف الوظيفة. أما يف ع  59للمجمل 
العمل للمقارنة والتداخل فإن املتشابه تلتبس فيه عقول القارئ بيشء خارج حدوده وأبعد من أن يدرك بالعقول البرشية 
ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث » :املجردة وذلك لتعلقها بعامل الغيب، كحديث النزول
علق عليه اإلمام النووي  60« .له الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرين فأغفر
مذهب مجهور السلف وبعض املتكلمني أنه يؤمن بأهنا حق عىل ما يليق باهلل تعاىل وأن  ..من أحاديث الصفات." بقوله:
 
58 Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sajistānī Abū Dāwūd, al-Sunan, ed. Muḥammad ʿAwwāmah, 1st 
ed. (Beirut: Muʾassasah al-Rayyān, 1998), no. 3161. 
59 al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt, 1:261. 
 الظاهر  معناه  من النتقاله أو اللفظ، لغرابة أو اإلقدام، املتساوية املعاين  لتزاحم ذلك كان  سواء اجململ من ببيان إال اللفظ  بنفس يدرك وال منه املراد خفي ما هو: اجململ
 ابلفعل  وسلم عليه هللا صلى  النيب بينها وقد مراد غي وذلك الدعاء  اللغة ف ةالصال فإن والراب والزكاة كالصالة  معلوم. غي هو ما إىل
60  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
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 تأويلها مع اعتقاد تنزيه اهلل تعاىل عن صفات املخلوق وعن االنتقال ظاهرها املتعارف يف حقنا غري مراد وال يتكلم يف
 61"...واحلركات وسائر سامت اخللق
واملفاصلة   التفريق  عندها  ينبغي  احلديثي  املشكل  قضية  من  اهلادف  البناء  النقد  فإن   االصطالحية عليه 
للمشكل ومداخالته. وهو مدخل عظيم للتقعيد هلذه القاعدة املميزة بني تلك املصطلحات وهي قاعدة بناءة يف املجال 
التنظريي ملفهوم املشكل وبيان حدوده ومراميه وجماله العامل فيه. إن الناظر يف التداخل املعريف االصطالحي بني املشكل 
مع أن قضية املشكل -كام مثلنا سابقا بمشكل ابن فورك-62املشكالت احلديثية  واملتشابه يالحظ أنه زاد من توسيع دائرة
 يف أساسها معضلة يف حاجة حللول. 
 ضابط إثبات الرواية املشكلة  3.2
هذه القاعدة تدور حيثياهتا حول التعريف باملنهجية السليمة املتبعة يف إثبات احلديث املشكل ومنهج العلامء 
ا عن رسول اهلل وأثر ذلك عىل قضية اإلشكال واالستشكال ألنه وإن جاءت األحاديث يف تصحيحه واعتباره نصا ثابت
املشكلة مقبولة فإن أوجه النقد قد تظهر جانبا يساعد بدوره يف الطعن يف إثباته. ومع أن اإلشكال متعلق بمتون األحاديث 
وبالتايل فإهنا يف  .تتعلق بقضايا اإلسناداملقبولة إال أن جوانب عديدة من التفسريات اإلشكالية وكشف وجوه اإلشكال 
الغالب تتعلق بعلم العلل احلديثية التي من أهم بحوثها التفسري لتلك العلل القادحة يف األحاديث املقبولة ويتجىل ذلك 
اتصال وبالتأمل يف املواعني النقدية املشرتطة يف قبول الرواية وهي:  بوضوح عند التفصيل يف قواعد اإلثبات للحديث.
السند، الضبط، العدالة، عدم الشذوذ، وعدم العلة، املتابعة. فإن مظاهر تلك الرشوط سامهت يف إبراز املصطلحات 
واملقلوب، واملضطرب، واملصحف، واملحرف، واملرتوك  واملختلف،  واملؤتلف  واملنسوخ،  كالناسخ  املختلفة  احلديثية 
واملشكل ...، مما ساعدت بدورها يف إكامل تقويم الرواية. وعىل هذا فإن .. فضال عن املبهم واملهمل واملتشابه، .واملنكر
حيثيات البحث تستدعي إمعان النظر يف استنباط قواعد يف تقويم املشكل من الروايات وذلك من معطيات املصطلحات 
هذا فضال عىل أن املعينة يف طرق تقويم احلديث. فإن البحث عن صحة املشكل أوىل من البحث يف طرق تأويله وفهمه 
بناء عىل ذلك فإن التقعيد النظري هلذه القاعدة يقتيض  63.اللبس يتعلق كثري من أمرها بتقويم الرواية قبوال وردا إزالة
 تقسيمها إىل نقطتني أساسيتني مها: 
 البحث يف أوهام الرواة  3.2.1
حيث البحث منحرص يف زاوية األحاديث املقبولة مما يعني باألحرى  ،نعني هبم العدول الضابطني 
كشف علل تربز أسباب اإلشكاالت يف املقبول من الروايات، لذلك فإن معظم القضايا الباحثة يف املشكل 
 
61 Ibn Balbān, al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, no. 920. 
 املخلوقني." صفات  إىل تقاس وال تكيف ال وعال جل  هللا  "صفات حبان ابن قال
62 al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 3:87. 
 بكثي."  ليس أنه على فدل وهدى بيان هي إمنا الشريعة لكن وهدى بيان ال وحية إشكال هو إمنا امللتبس "املشكل الشاطيب: قال
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ذات عالقة وثيقة بالعلة، وباألحرى يف الوهم الذي يعرتي الرواة املعدلني، لذلك فإن جوانب النقد ملرويات 
قات هي الدالئل بالقرائن ولو يف رواية عىل أن احلمل فيها عىل راٍو أو رواة بأعينهم، أو باألحرى حتديد الث
صاحب اخلطأ يف الرواية وهو يف ذات السياق ال حتجب عنه الثقة إال إذا كثر خطؤه، وملعرفة الراوي املتهم 
ك الرواية املشكلة عىل مواضعها ويقال إن تل ةمسؤوليال بد من اتباع طريقة السرب والتقسيم، فتوضع عندئٍذ 
املنفق واملتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن  مثل» لذلك حديث:مثال  64، احلمل فيه عىل فالن 
ثدُيام إىل تراقيهام فإذا أراد املنفق )وقال اآلخر فإذا أراد املتصدق( أن يتصدق سبغت عليه أو مرت وإذا أراد 
البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى جتن بنانه وتعفو أثره قال: فقال أبو هريرة: 
 قال القايض عياض:  65«.سعها فال تتسعفقال يو
ويعرف " وتأخري  وتقديم  وحتريف  وتصحيف  الرواة  من  كثرية  أوهام  احلديث  يف هذا  وقع 
صوابه من األحاديث التي بعده فمنها مثل املنفق واملتصدق وصوابه مثل املنفق والبخيل ومنها 
جبتان أو جنتان وصوابه جنتان... كمثل رجل وصوابه كمثل رجلني عليهام جنتان ومنها قوله 
)حتى جتن بنانه وتعفو أثره( يف هذا الكالم اختالل كثري ألن قوله جتن بنانه وتعفو أثره إنام جاء 
حلقة  كل  قلصت  قوله  من  البخيل  وصف  هو  ما  ضد  عىل  وهو  البخيل  يف  ال  املتصدق  يف 
ف املتصدق فاختل موضعها وقوله يوسعها فال تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله يف وص
الكالم وتناقض ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكامهلا وهو َتثيل لنامء املال 
 66".بالصدقة واإلنفاق والبخل بضد ذلك
أنكر روايته قال  .ويف حديث أن النبي أرسي به قبل الوحي، مُحَِل اخلطأ فيه عىل رشيك حيث 
أوهام أنكرها العلامء من مجلتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه وهو غلط مل يوافق عليه وأيضا "النووي: 
كام أنكرها عليه اخلطايب  ".العلامء أمجعوا عىل أن فرض الصالة كان ليلة اإلرساء فكيف يكون قبل الوحي
 67. ذلكوابن حزم وعبد احلق والقايض عياض وقد رصحوا بأن رشيكا تفرد ب
 النظر يف متن مشكل احلديث  3.2.2
أما النظر يف املتون التي ظاهرها مشكل ُتَقيَُّم بالضوابط التي يعرف هبا وجوه الشذوذ، واإلعالل، 
وخمالفة الثوابت الرشعية ووقائع التاريخ لذا يعد استخدام النقد فيها أمرا بالغ األمهية حيتاج الباحث فيه إىل 
 
64 Ṣalāḥ al-Dīn ibn Aḥmad al-Idlibī, Manhaj Naqd al-Matn ʿinda ʿUlamāʾ al-Ḥadīth al-Nabawī (Beirut: 
Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), 75–100. 
65 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
1021. 
66 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
67 Maḥmūd ibn Aḥmad Badr al-Dīn al-ʿAynī, ʿUmdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-
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واإلخالل. وهذا بدوره خيرج كل جانب حارضة ذهنية قادرة عىل إعامل املقايسة بشكل خيرجها من اخللل 
احتمل تأويال، أو محله عىل وجه آخر، أو نحى منحى اخلاص ووجد له خمرجا أزال التعارض. فإن قضية 
اإلشكال ووجه اإللباس يزول. لذا فإن اكتامل جوانب إثبات احلديث تساعد بدورها يف ترسيخ هذا املفهوم 
 املنفعة يف سبيل إزالة متعلقات اللبس واإلشكال من ألفاظ احلديث.  وهو أن املقايسة يف غاية األمهية وبالغ
 ضابط التعارض  3.3
يف غالبها عىل خمالفة  وهذا وجه من وجوه أسباب ومظاهر اإلشكاالت احلديثية، بل إن مظنة اإلشكال انبنت
التعارض النقلية والعقلية. لذا قصدت من جعل  النقل والعقل  -ظاهر احلديث لألدلة  قاعدة يف   -بني املشكل وأدلة 
مفهومه األدلة   -التعارض-ضبط  مع  أقواله  تعارض  استحالة  جليا  تبني  أن  بعد  وأبعاده.  ورشوطه،  حدوده،  وبيان 
ية مما يبقي أوجه املشكل يف املخالفة الظاهرية العرضية للقرآن الكريم، أو احلديث الرشعية املعتربة نقلية كانت أو عقل
فإن ظاهرة التعارض  ،. عليه69. قال الشافعي: وال تكون سنة أبدا َتالف القرآن 68.الخ . أو العقل. ،التاريخالرشيف، أو 
عىل املصالح الرشعية التي ال سبيل لفهمها إال حديث النبي. فبعد أن علم أن مصدرية الوحيني هو اهلل  يف أصلها انبنت
تعاىل تبني أن من حكم اهلل تعاىل أن رشع النسخ ورشع التقييد ملطلقات الرشيعة كام رشح التخصيص من عموميات 
الكريم. النبوي  بالبيان  ذلك  كل  وجعل  وحكمة.  ورمحة  لطفا  الرشع   األحكام  مقاصد  الصالح  السلف  فهم  ولقد 
ومراعاته ملصالح العباد فقبلوا دين اهلل تعاىل وفق البيان النبوي الكريم لذلك فإن جانب اللبس الذي حلق بالسنة الرشيفة 
أشكل عىل أم املؤمنني حفصة كان يف حدود التباس الفهم للحديث والذي رسعان ما يزول بزوال أسبابه ومن أمثلته ما 
فانتهرها  .يا رسول اهلل ،بىل :فقالت .من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها : ال يدخل النار إن شاء اهلل لهقو
ا﴿ فقالت حفصة:   ۡقِضي ٗ مَّ َحۡتٗما  َرب َِك   َٰ لََعَ ََكَن  َوارُِدَها   إَِلَّ  ِنُكۡم  م  النبي قد قال اهلل عز [71]مريم:    ﴾٧١ِإَون  ، فقال 
ِينَ ٱُثمَّ ُنَنّج ِ ﴿وجل:  ففيه أنه أقرها عىل فهمها املذكور  ،فأزال إشكاهلا بأن ذكرها بتامم اآلية 70. [72]مريم:  ﴾ تََّقواْ ٱ َّلَّ
خاص  األول  وأن  اآلية  يف  املثبت  الدخول  غري  هو  احلديث  يف  املنفي  الدخول  أن  خالصته  بام  أجاهبا  ذلك  عىل  وأنه 
وال شك أن منهجية ضبط التعارض احلديثي مع املنقول  . بالصاحلني ومنهم أهل الشجرة واملراد به نفي العذاب عنهم
ية يف كشف أوجه اللبس وهي تكتمل جوانبها عن طريق البحث والسرب واالستقراء الذي ُيْعنَى به واملعقول ذات فاعل
 
68 Muḥammad ibn Idrīs Abū ʿAbd Allah al-Shāfiʿī, ‘Ikhtilāf al-Ḥadīth’, in al-Umm (Beirut: Dār al-
Maʿrifah, 1990), 1:484. 
 ختتلف، ال موضع كل  ف سنته كذلك  كانت  واخلاص العام به أراد ما نبيه لسان على وأابن نبيه لسان على فرض ما كيف  وبني بكتابه فرضه أحكم هللا "...أن قال:
 أبن  علينا فرض رسوله سنن  أن لنا هللا  فأابن  وصفت، ملا جهل  احلديث وتركنا القرآن ظاهر استعملنا  وإال ظاهره وافقت فإن القرآن على السنة تعرض قال من  قول وأن
 هلا." تبع اآلدميني قول من سواها  ما كل  وأن غيها شيء على وال قياس على تعرض أهنا وال واتباعها، هلا التسليم إال شيئا األمر من معها  لنا أن ال إليها ننتهي
69 Muḥammad ibn Idrīs Abū ʿAbd Allah al-Shāfiʿī, al-Umm (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993), 
7:479. 
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مجع األدلة املتعارضة بعيدا عن االنتقائية التي انتهجتها الفرق الفكرية يف التعامل مع السنة النبوية كإنكار أحاديث نكاح 
وم القيامة، وهي منهجية غري معتربة يف جمال النقد احلديثي فضال البنت عىل عمتها وخالتها، وإنكار أحاديث رؤية اهلل يف ي
 عن استخدامها يف كشف وجوه اإلشكال من ظاهر املتون احلديثية.
 رك يف فهم متون احلديث ا ضابط تفاوت املد  3.4
 هذه القاعدة فاعليتها يف التمييز بني تفاوت املدارك وذلك بمعرفة حدودها واعتباراهتا ومسبباهتا وضوابطها 
–وآثارها عىل واقع القراءة يف احلديث النبوي الرشيف. وبام أن التفاوت اإلدراكي متأثرا باملعتقد والشخصية والبيئة 
ومن ثم تقادم الزمان وتباعده عن عرص  71...، عن املداخلة املعنوية لأللفاظ فضال - وهي من ّأَجلِّ معاول االستشكال
كل من كان عن الرشائع أبعد كان اضطراهبم يف عقلياهتم أكثر كالفالسفة فإن بينهم من االختالف "النبوة قال ابن تيمية: 
ما ال يكاد حيىص وكالمهم يف اإلهليات قليل وعلمهم هبا ضعيف   -حتى يف املنطق واهليئة والطبيعيات-يف عقلياهتم  
العوامل هي املؤثرة يف تفاوت املدارك البرشية فإن املدارسات التطبيقية يف  هذه فإن كانت 72".لها عندهم يسريةومسائ
ذا تباينت مظاهر املشكل عرب التاريخ هلذات العوامل املعنية ظاهرة استشكال احلديث تكاد تنحرص مسبباهتا وآثارها يف 
اإلسالمي املديد. بتباين املدارك الفكرية ومؤثراهتا السالفة الذكر فام استشكله الصحابة، واملحدثون واملعتزلة واخلوارج 
 تهم فضال عن أدبياهتم.ئ، واحلداثيون يعكس توجه كل مدرسة ومعتقدات أصحاهبا وقناعاهتم وبيوالقرآنيونوالشيعة 
لذا فإن املنهجية السليمة أن تكون للمدارك املستعملة يف فهم السنة واستنباط أحكامها ضوابط تلتزمها وبعد املدارسة    
 والتحليل تبني أن هذه الضوابط تتمثل يف: 
  ة دراسة الشخصي  3.4.1
من حيث معتقدها ومنهجها وبيئتها وفوق ذلك سلوكها وهذه مظان التقويم التي انبني عليها 
منهج تعديل وجتريح الرواة فإن العدالة دالة عىل حسن الرسيرة وصفاء النية واخالص العمل. حيث من 
أصحاب  مداركه ال تكاد تتخطى مدلوالت احلديث ومقاصده. ولنا يف ذلك أمثلة يف كان هذا ديدنه فإن 
ما أشكل علينا أصحاب رسول اهلل حديث قط "مدرسة النبوة عليهم رضوان اهلل تعاىل عن أيب موسى قال: 
بائنة فقل ذفكانت قرائحهم صافية وأ 73".فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علام هاهنم سائلة وعدالتهم 
ا من مدارسة ذزال بزوال مؤثره. يدرك هعندهم اإلشكال وانحرص يف دائرة اللبس اخلفيف الذي رسعان ما 
وا احلديث من بعضهم، قال الرباء بن ذأحواهلم مع النبي فلم يكثروا من سؤاله. بل تعدت ثقتهم بأن يأخ
ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا وكنا  ،اهللبه عن رسول اهلل سمعناه من رسول  ما كل ما نحدثكم"عازب: 
 74".ال نكذب
 
71 al-Khayrabādī, ‘Muhktalif al-Ḥadīth Wa Mushkilihi’. 
72 Ibn Taymiyyah, Darʾ Taʿāruḍ al-ʿAql Wa al-Naql, 3:311. 
73 al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, no. 3883. 
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 النظر يف اللفظ املشكل  3.4.2
ال  الذي  اإلشكال  تفاوت  ودرجات  املشكل  اللفظ  االعتبار  يف  تأخذ  املفاهيم  ضبط  أمهية  إن 
يتجاوز يف بعضها اللبس اخلفيف، أو اللفظ املحتمل لعدة معاين وهو ذو جمال لالجتهاد يف فهم النص ففي 
احتلمت يف ليلة باردة  صبح تيمام فقال:غزوة ذات السالسل صىل عبد اهلل بن عمور بن العاص بأصحابه ال
يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحايب الصبح فذكروا ذلك 
فقال:   إين »للنبي  وقلت  االغتسال  من  منعني  بالذي  فأخربته  جنب؟  وأنت  بأصحابك  صليت  عمرو  يا 
نُفَسُكۡم  إِنَّ ﴿سمعت اهلل يقول: 
َ
َ ٱَوََل َتۡقُتلُٓواْ أ . فضحك رسول [29]النساء:  ﴾٢٩اََكَن بُِكۡم رَِحيمٗ  للَّ
 قال النووي:  75« .اهلل ومل يقل شيئا
مل َيُلْم رسول اهلل عمرا فكان ذلك تقريرا داال عىل اجلواز ووقع يف رواية الكشميهني فلم يعنفه "
بزيادة هاء الضمري ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعامل املاء اهلالك سواء كان 
فالشاهد  ألجل برد أو غريه، وجواز صالة املتيمم باملتوضئني، وجواز االجتهاد يف زمن النبي،
ثم  ومن  للمتوضئني،  املتيمم  إمامة  يف  اختالفهم  يف  ورد  االستشكال  أن  القضية  هذه  يف 
موجبات التيمم الذي يف مفهوم ابن عمر أنه طهارة كاملة ترشع عند العجز عن استعامل املاء 
ع لذا أبقاه النبي عىل صورته التي أظهرت فهمني خمتلفني ويف هذا توسيع لدائرة املعرفة وترشي
ملرونة التعامل مع األلفاظ املقدسة وأن كل فهم خمالف ال خيرج عن دائرة املعقول واملرشوع 
 فهو حمتمل حيث إن األلفاظ املقدسة محالة لوجوه متعددة.
الفهم ألن  وعىل العكس من ذلك فإن بعض اإلشكاالت ال حتتمل االنفتاح يف 
اللفظ مل حيتمل فيها غري معنى واحد كام تبني ذلك من تفسريه للظلم بالرشك وهو بيان لعظمة 
سيخل  معنى  من  أكثر  اللفظ  احتامل  يف  املجال  فتح  إن  فحيث  مقاصدها  وسمو  السنة، 
ك هبا بل جيعله يتعارض مع ثوابت اإلسالم الذي يتامشى بالوسطية التي دعا اإلسالم للتمس
: إنام شق عليهم ألن مع الفطرة الربانية فاخلطأ أقره اإلسالم ودعا من الرجوع عنه قال اخلطايب
ارتكاب   أنفسهم من  به  ظلموا  الناس وما  االفتيات بحقوق  الظلم  أن   املعايصظاهر  فظنوا 
 76".املراد معناه الظاهر
 عمل األحاديث املشكلة ضابط جمال  3.5
ملراد اهلل تعاىل يف  بام أن احلديث هو املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي وهو يف ذات املقام املبني واملؤكد واملفهم
كتابه العزيز مما جعله من البيان والسهولة أن راع تفاوت األفهام وطبيعة االختالف الناشئ بني الناس وعىل وفق ذلك 
 
75 Abū Dāwūd, al-Sunan, no. 334; Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:454. 
 اختصره. لكونه التمريض بصيغة وعلقه قوي إسناده حجر: ابن قال التعليق، ف  البخاري أورده صحيح  حديث وهو
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عن التكلف ودعوا إىل التبسيط وإظهار مراد النبي للناس بام هو مفهوم وبني فهذا أثر عن فهمه الصحابة وبموجبه هنو 
فجاءت مفردات  77«.حدثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله»اهلل وجهه يقول فيه: عيل بن أيب طالب كرم 
والتعقيدات  التكلف  عن  بعيدة  الناس  فطرية  مع  متامشية  والعبادات  واملعتقدات  املعامالت  يف  اإلسالمي  الدين 
بذات الكثرة، ولكن أحدثت تباينا واملزايدات. وفوق ذلك وردت ألفاظ حديثية أشكل عىل الناس فهمها وهي ليست 
يف بيان مدلوالهتا تفرق الناس عىل أثره بني طاعن ومدافع، مما أحوج ملعرفة امليدان العميل لتلك األحاديث مما يسهم 
السليمة وحفظ  القراءة  تسهم يف  ونتائج ملموسة  إجيايب  أثر  ذا  املشكل احلديثي ويصبح  لظاهرة  البناء  النقد  بدوره يف 
نة النبوية ومصدريتها للترشيع اإلسالمي سيام بعد أن علمنا أن الدين اإلسالمي انبنى عىل سنة واضحة املعامل قداسة الس
عليها  ومجيع أحواله التي انبنى هوإقراراتخالية من اإلشكاالت احلديثية مما هو مستقرأ من أحوال النبي يف حتديثه وأفعاله 
العمل من الكامل والبيان والوضوح ما ال وجه الستشكاهلا. عىل ذلك جاءت قراءة مالك والقايض عياض وكثري من 
أن كثريا من املشكل احلديثي متعلق بأخبار ال ينطوي حتتها عمل رشعي فكرهوا روايتها وتشهريها.  مواستقراءاهتالعلامء 
 وأشار القايض عياض لذلك بقوله: 
ورد من أخباره وأخبار سائر األنبياء عليهم السالم يف األحاديث مما يف ظاهره إشكال يقتيض أمورا ال ما "
تليق هبم بحال وحيتاج إىل تأويل وتردد احتامل فال جيب أن يتحدث منها إال بالصحيح وال يروى منها إال 
األحاد من  ذلك  بمثل  التحدث  كره  فلقد  مالكا  اهلل  ورحم  الثابت.  واملشكلة املعلوم  للتشبيه  املومهة  يث 
مل يكن من الفقهاء  املعنى وقال: ما يدعو إىل التحدث بمثل هذا؟ فقيل له: إن ابن عجالن حيدث هبا فقال:
وليت الناس وافقوه عىل ترك احلديث هبا وساعدوه عىل طيها فأكثرها ليس حتته عمل وقد حكي عن مجاعة 
يكرهون الكالم فيام ليس حتته عمل والنبي أوردها عىل قوم  من السلف بل عنهم عىل اجلملةـ أهنم كانوا
عرب يفهمون كالم العرب عىل وجهه وترصفاهتم يف حقيقته وجمازه واستعارته، بليغه وإجيازه فلم تكن يف 
حقهم مشكلة ثم جاء من غلبت عليه العجمة داخلته األمية فال يكاد يفهم من مقاصد العرب إال نصها 
بإشاراهتا إىل غرض اإلجياز ووحيها وتبليغها وتلوحيها فتفرقوا من تأويلها ومحلها   ورصحيها وال يتحقق
عىل ظاهرها شذر مذر فمنهم من آمن به ومنهم من كفر فأما ما ال يصح من هذه األحاديث فواجب أال 
صواب يذكر منها يشء يف حق اهلل وال يف حق أنبيائه وال يتحدث هبا وال يتكلف الكالم عىل معانيها وال
وطرحها  أصلها  من  واجتثاثها   .. ضعيفة  بأهنا  التعريف  وجه  تذكر عىل  أن  إال  هبا  الشغل  وترك  طرحها 
 78".أكشف للبس وأشفى للنفس
 
77  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 127. 
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وأثر عنه أنه  79«، اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ»ومثلوا لتلك األحاديث بحديث روي عن مالك حديث 
الرواة له. قد اختلف العلامء يف هذا اخلرب فمنهم من حيمله عىل ظاهره ومنهم مل ير التحديث بذلك مع صحة نقله وكثرة 
حكم رشعي  يكره روايته إذا مل يتعلق به  من جينح فيه إىل التأويل وما كانت هذه سبيله من األخبار املشكلة فمن الناس من
كام روي عن ابن القاسم أنه قال سألت مالكا عمن حيدث  80فلعل الكراهة املروية عن مالك من هذا الوجه واهلل أعلم.
إن اهلل يكشف عن ساقه يوم القيامة وإنه يدخل يف النار يده حتى »واحلديث:  81، «إن اهلل خلق آدم عىل صورته»احلديث: 
القاسم فأنكر ذلك إنكارا شديدا وهنى أن يتحدث به أحد. وكان الليث بن سعد حيدث بذلك وابن   82.«خيرج من أراد
 ،بمخالفإنام سأل مالكا ألجل حتديث الليث بذلك فيقال إما أن يكون ما قاله مالك خمالفا ملا فعله الليث ونحوه أو ليس 
ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه »بل يكره أن يتحدث بذلك ملن يفتنه ذلك وال حيمله عقله كام قال ابن مسعود: 
وقد كان مالك يرتك أحاديث كثرية لكوهنا ال يؤخذ هبا ومل يرتكها غريه فله يف ذلك  83. «عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم
 84. حديثا يفتن املستمع الذي ال حيمل عقله ذلك مذهب وغاية ما يعتذر له أن يقال كره أن يتحدث بذلك
 أسباب كراهية رواية وتأويل املشكل  3.6
 : الحتوائهوأبرز أسباب كراهية رواية وتأويل املشكل 
  85أخبار حمضة ال ينطوي حتتها عمل وال يرتتب عليها مثوبة أو عقاب كحديث أبو سفيان السابق، ...الخ.  .أ
إن كثريا من تلك األخبار املعدودة يف املشكل هي يف حقيقتها أخبار أقرب للمتشابه منها للمشكل، مما ال  .ب
 الصورة، وحديث يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه... طائل يف تأويله وإدراكه كحديث النزول، وحديث 
 
79  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 3592. 
80 Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Fatḥ Ibn Sayyid al-Nās, ʿUyūn al-Athar Fī Funūn al-Maghāzī Wa 
al-Shamāʾil Wa al-Siyar (Beirut: Dār Ibn Kathīr, n.d.), 2:114. 
81 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
2612. 
82 Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, al-Muʿjam al-Kabīr, ed. Ḥamdī ʿAbd al-Majīd al-Salafī (Madinah: 
Maktabah al-ʿUlūm wa al-Ḥikam, 1983), no. 9784. 
83 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
4. 
84 al-Jazāʾirī, Tawjīh al-Naẓar Fī Uṣūl al-Athar, 1:66. 
85 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
2501. 
 أم  وأمجله العرب أحسن عندي قال نعم، قال: أعطينيهن، ثالث هللا، نيب اي : للنيب فقال يقاعدونه، وال سفيان أيب إىل ينظرون ال املسلمون كان  قال: عباس ابن
 اهلجرة من  مثان سنة مكة  فتح  يوم  أسلم سفيان أاب أن  اإلشكال ووجه  ابإلشكال املشهورة األحاديث من احلديث هذا نعم...اخل. قال  أزوجكها،  سفيان أيب بنت حبيبة
 فقيل: تزوجها أين واختلفوا سبع، سنة وقيل ست، سنة تزوجها طويل، بزمن ذلك قبل حبيبة أم تزوج وسلم عليه هللا صلى  النيب وكان فيه، خالف ال مشهور وهذا
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الرتويج لتلك األحاديث وتشهريها بني العامة مصدرا للفتنة سيام عىل أصحاب األفهام املحدودة وهذا بني  .ج
 يف كالم ابن مسعود ريض اهلل عنه وما كره مالك روايتها إال خوفا من أن تفتن الناس عن دينهم.
املن  ثغراتتفتح   .د حجج  من  وتثبت  واملشككني  واملرجفني   ،والقرآنيني  ،والعلامنيني  ،املسترشقنيكرين 
 واحلداثيني..، فضال عىل ذلك فهي باب لالستزادة من االستشكاالت احلديثية.
هبا كثري من األخبار التي ال جتمع رشوط الرواية املقبولة فضال عىل أن هبا العديد من األخبار املوضوعة،  .ه
 ابن فورك، وابن قتيبة.وهذا من املآخذ عىل 
 اخلاَتة 
سببها  املقبولة  احلديثية  املتون  يف  اإلشكال  أوجه  أن  إىل  البحث  خلص  الدراسة  هذه  عىل  الوقوف  بعد 
ومضموهنا ناتج عن علل مسانيد ومتون احلديث، وتفاوت املدارك يف فهم احلديث، وجمال عمل تلك األحاديث التي 
وهذه األسباب َترحلت بتمرحل الواقع اإلسالمي  ُتظهر إشكاال، والتعارض بني املتن املشكل واألدلة النقلية والعقلية. 
بالقضايا السياسية والفكرية واملذهبية االعتقادية. مما أحدث تداخال مصطلحيا وإشكاال  يف عصوره املختلفة، متأثرة 
قدات ..الخ، ومن ثم التأويالت املتأثرة بمعت.ساهم يف خلط مفهوم املشكل احلديثي بغريه من املتشابه، واخلفي، واملجمل
 املتأملني واملتأولني والتي أصبحت أقرب ملفهوم االستشكال منها للمشكل احلديثي. 
عليه فإن من مزايا ضوابط نقد الرواية املشكلة معنية بإبراز املجاالت التي تكثر فيها األلفاظ احلديثية املشكلة 
ت احلديثية لطاملا قسام كبريا منها تعلق باملدارك ومدى عالقتها بالعلوم الدينية املختلفة. واحلد من ظاهرة ازدياد اإلشكاال 
..الخ. وإخراج كثري من األحاديث الغيبية التي جماهلا .الذهنية التي يف حد ذاهتا متأثرًة بعوامل عقدية تعبدية نفسية بيئية
ة التي ال تقبل التشبيه الذي جيب اإليامن به مع استحالة إدراك كنهه مما ال طائل للبحث خلفه وهي من مسلامت األم
َزة لتلك النقاط تتمحور حول  دراسة أسانيد ومتون األلفاظ املشكلة، النظر يف التشكيك واملجادلة. وهذه املنهجية املرُْْبِ
الضوابط العقلية يف نقد املتن. التكامل املمرحل لنقد املتون املشكلة، الشمولية يف دراسة املتون أسباب ورود احلديث، 
 حسب ما – املعريف ملصطلحات املشكل، ضوابط القراءة يف املتون احلديثية. ووفق هذه النظرية تبني يل  املشكلة، التداخل
: تداخل املصطلحات، ضابط اإلثبات يف الرواية أن َأْبَرَز الضوابط الناقدة ملشكل ألفاظ احلديث هي  -رزقني اهلل من فهم 
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